Portland State University

PDXScholar
Dissertations and Theses

Dissertations and Theses

7-28-1973

Der Gebrauch des Todesmotivs in den Deutschen
Poemata von Paul Fleming
Paul Ancil Wolf
Portland State University

Follow this and additional works at: https://pdxscholar.library.pdx.edu/open_access_etds
Part of the German Literature Commons

Let us know how access to this document benefits you.
Recommended Citation
Wolf, Paul Ancil, "Der Gebrauch des Todesmotivs in den Deutschen Poemata von Paul Fleming" (1973).
Dissertations and Theses. Paper 1702.
https://doi.org/10.15760/etd.1701

This Thesis is brought to you for free and open access. It has been accepted for inclusion in Dissertations and
Theses by an authorized administrator of PDXScholar. Please contact us if we can make this document more
accessible: pdxscholar@pdx.edu.

AN ABSTRACT OF THE THESIS OF Paul Ancil Wolf for the
Master of Arts in German present.ed July 28, 1972.

Title:

Der Gebrauch des Todesmotivs in den Doutschen
Poemata von Paul Fleming.

APPROVED BY MEMBERS OF THE THESIS COMMITTEE:

Langhamme , Chairman

H. F. Peters

In the

variant

Poemata. the word Tod

forms appear 1n over lJO different poems.
may appear more than once in the same poem.

The word
Despite the

frequency of this word, its use haa not previously been
researched in depth.

seoondary sources fall into five

basic oatagories:

l.
2.

J.

4.

s.

the use of the word Tod is ignored completely;
its use may be isolated to borrowings from Boman
Li ·tera ture;
1ts use is Petrarchan;
1f comprehensible at all, it is an expression of
Fleming's Christian philosophy of nature;
Fleming's use of the word is typical for the
entire Baroque era.

This thesis attempts to show that Fleming's use of the
word is predictable acoord.1ng to certain patterns.
With only a few exceptions, Fleming retains the
concrete meaning of the word.

The word, however, becomes

11

a series of moti:s.
weltanschauung.
conoeptio:~

one.

The series of motifs builds a

~his

philosophy is

expres~ed

in Fleming's

of God, Christ, nature, the cosmos and the loved-

God is j,.mmanent, but He also intervenes Q.irectl;y in

human affairs.

In recognition of divine intervention,

Fleming believes in an

~piml

tranquillitas.

Fleming also

believes in a unification of the microcosm and macrocosm.
There are.strong Stoic elements in this Christian philosophy
of nature.

Although it cannot definitely be proven that

Fleming was a believer in Stoicism, certain concepts of
death are similar to those of the Stoic philosophers.
The philosophy of nature,

the cosmos and ever-changing

human destiny is expressed throughout the Deutsche Poemata.
Fleming's use of Petrarchan elements is isolated,
however, to hfs love poetry.

By limiting the use of.

Petrarchism to the love poetry, Fleming rejects the religlous
Petrarchism of sarvievsky and Spee.
Some themes are borrowed from the rhetorical structure
of the

~nto

mori.

But, in contrast to the memento

~ori,

Fleming does not show any strong influence from the
Erbauungsliterature.
The Roman influence usually does not extend beyond
a borrowing of naked motifs.
to

The Latin expression is used

elicit a certain effect~ but t~e original context,

although understood, is not retained in

Fl~mitg•s

poem.

The original form is given free expression.
The thesis also investig&tes Flemings views on the
Thirty Years• war and its destruction of Germany.

The war

111

hero has a significant place in Fleming's concept of
Heaven; however, Fleming always expresses a disdain for
the tragedy of war,and he seeks peace •
. Death motifs are. integrally connected to Fleming's.
view of the poet .and his

creation~

. The thesis also shows

how Fleming's conception_of his own death relates to his
philosophy of the tranquil

acceptance of divine.intervention.

Several different themes, systems and

philosophie~

are joined-together by Fleming into a clearly conceived,
if somewhat eclectic weltanschauung. In general, Fleming's
use of death motifs is subjective, even though material may

pe borrowed from traditional sources.
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ABKfiRZUNGEN

Als Textgrundlage dient stets die Lappenberg 1 sche
Ausgabe von Flemings Gedichten.

Mit folgenden Abkilrzungen

werden die einzelnen Abteilungen der Gedichte zitiert:
·PW == ·Buch Poetischer Wlilder

fiberschr. = Buch der ftberschriften
0 = Buch der Oden
S = Buch der Sonnetten

Sylv. = Sylvae
Ep1gr. = Epigrammata
Suav. = Suavia
Man. Glog. = Manium Glogerianorum
Den obigen Abk8rzungen folgt stets die r8mische Nummer des
jeweils zitierten Buches.
Gedicht-Nummer.

Der Buchnummer folgt jeweils die

Der Gedicht~Nummer folgt jeweils die Zahl

der verszeile.
Das Beispiel S II 14, 10 erkl~rt sich also
folgendermassen:

Sonett; zweites Buch der Sonette;

Gedicht-Nummer 14; Vers 10.

KAPITEL I
DER TOD
I.

HAUFIGKEIT DES AUSDRUCKS

In den Deutschen Poernata erscheint das Wort "Tod" in
nicht weniger als 133 verschledenen Gedichten.

Darliber hin=

aus kann der Tod in demselben Gedicht mehrfach erwMhnt
werden, wie etwa in PW IV 44, in dem er viermal vorkommt.
Bestimmte Reime werden

h~ufig

verwendet, wie Tod/Not.

In

solchen FHllen hat der Reim eine Bedeutung im zusammenhang
mit dem Inhalt der jeweils betroffenen Stelle.

Das der eben

zi tierte Endreim liber vierzigmal verwendet wird und der •rod

in Uber hundert Gedichten vorkommt, ist schon Grund daflir,
Flemings Gebrauch des Begri.ffs Tod zu untersuchen.

II.

VERSCHIEDENE w5RTER, DIE DEN TOD BEZEICHNEN

Das PhAnomen des Tades wird von Fleming mit den w8rtern
"Tod", "tot" oder "sterben" ausgedrilckt.
auch nAbsein 11

,

Doch benutzt er

"Entleibung", "Absterben", "Todesfa11n, "Bei

einer Leichen" (S II 1) oder w8rter, die Leiche und BegrAbnis
darstellen.

Die zuletzt genannten w8rter erscheinen mit nur

wenigen Ausnahmen in den Gedichtstiteln, wghrend die w8rter
"Tod" und "sterben" hauptsHchlich im Text gebraucht werden.
S1e sind in allen Gedichtsarten aufzufinden, d.h. in ge1st=

2

lichen Gedichten, in den Glilckw8nschen, LeichgesAngen, Hoch=
zeltsliedern oder in der Liebeslyrik.

Die andere Gruppe

wlederum tritt fast ausschliesslich in dem jewells zweiten
Buch der Poemata, also in den

Begr~bnisgedichten,auf.

Die

Arbeit wird sich prinzlpiell mit den w8rtern "Tod", "tot"
und "sterben" auseinandersetzen, denn nur der zusammenhang
der W8rter im Text ergibt eine Analyse der verschiedenen
Bedeutungen des Todesbegriffs bei Paul Fleming.
Es kornmen jedoch noch andere w8rter vor, die im

Zusammenhapg mit Flemings Todesbegrlff stehen.

"Verder-ben" 1

wird wie auch "Erbleichen 112 als Synonyma filr "Tod" verwendet.
"Erbleichen" beschreibt, wie Fleming selber definiert 1n

O II 16, 9, die Farbe der Leiche.
III.

BILDLICHKEIT

Die Farbe 1st ein Element der Darstellung des Begriffs
"Tod".

Die Todesfarbe spielt in folgenden variationen eine

Rolle:
1.

2.

J.

der blasse Tod: O II 4, 4
der blasse Menschenfrass: PW II 1, JO; PW II 9,
der bleiche Wilrger: O II 3, 41

51

Der Tod wird nicht nur "der blelche Wlirger", sondern auch
"wilder Wfirger 11 (PW II 11, 2; O I 1, 50) oder einfach "der
Wilrger" ( O IV 48, 16) genannt.
1 ttverderben" in PW II 3, 4· PW IV
53' 16·, 0 I 1, "--?J.,
'
0 I 6, 20; 0 I I 8, 37; 0 I I 11, 75-76;
0 I I 16, 54.
2nErbleichenu ln 0 I I 1, 57; 0 I I 16

'

7.

.3
Das mittelalterliche Bild des Tades, der Sichel oder
Sense in der Hand hAlt, wird zweimal gebraucht, nAmlich in
,,.
PW II 3, 13 und in -O II 1. . . o'
79-80.

In dem vierten Buch der Sonette schreibt Fleming
Gedichte an erfundene Personen, deren Namen eine Anspielung
auf den Gedichtsinhalt

s~nd:

z. B. weist Kordolie auf Herz=

schmerz hin, welcher das Haupttherna des Gedichts S IV 53
b1ldet; Siderie bedeutet Stern, der auch das Hauptthema S IV

66 1st.

Der Tod 1st filr Fleming durch so viele Motive

dargestellt, dass man die Hypothese aufstellen kann, dass er
rar ihn ein seelisches Ph&nomen bezeichnet.

Obwohl in S IV·

53 das Todesmotiv eine grosse Rolle spielt, enthAlt der
Gedichtstitel keine Anspielung auf dieses Motiv.

Allgemein

lgsst sich feststellen, dass der Titel ohne eine solche
Anspielung auskommt, wie z. B. "Auf eines von Grilnental
Leichbestattung" PW II 2.
Fleming bevorzugt es, sich m8glichst eng an das
konkrete Wort zu halten, welches dann das Vehikel des
Ausdrucks wird, der mit anderen Todesmotiven, mit anderen
Themen oder Begriffen in Verbindung tritt. 1
IV.

EIN RHET03ISCHES UND EIN

PETRJ~RKISTISCHES

SYSTEM

w8rter, Bilder und Themen des Todes werden in ein
rhetor1sches System einbezogen.

Ingen beschreibt dieses

lvgl. hierzu ){hnl. bei Hans Pyrl tz, Paul Flernlmrn
Liebe;s gr:_·i.~
Zur Geschich ta. des Petre.rkismus, Palaes tra Nr ..
'2"J4(G ttingen : Vandenhoeck & H.'uprecht, 1963), s. 22.5-227.

:.

4
Schema, das s1ch fiber die Jahrhunderte entw1ckelt hat.
Fleming ist n1cht unbedingt e1n vertreter dieses Systems,
aber er benutzt rhetoriache Elemente in seinen Gedichten.
Der Tod als mythologische Gestalt kommt nur in einem
Gedicht vor, in O IV

15.

Dort tritt der Tod im Kostllm der

griechischen Mythologie auf:
Lethenpfiltze: vers 3
dem b1eichen Plegethon: Vers 4
Charon, der erblasste Man: vers

5

Die Todesbildl1chke1t spielt hier nicht die Rolle des TrHgers
der Bedeutung filr das ganze Gedlcht.

Sie steht hier als

Abwandlung eines durchgehenden Nebenthemas.

Die wieder=

holte Abwandlung kennt man in der Rhetorik als var1at1o. 1
Der Variatio wurde in der Antike die Funktion der Amplifi=
catio zugeschrieben; 2 die Variatio bez. die Amplificatio
soll also eine Steigerung des Ausdrucks bew1rken.

Diese

gesamte Komplex geh8rt wiederum in den Bereich der
Probat1ones, der Hauptargumente oder Beweisgrtlnde. 3
Sehen wir von den Wortfiguren wie Wiederholungen u.
dgl. ab, so denken wir selbstverst~ndlich zuerst an
die 11 Probationes" oder Argumente: die Beweisgrilnde.
Die Probationes kommen aber nicht in Betracht, wo es
gilt, nicht den verstand, sondern das Herz zu treffen,
nicht zu ilberzeugen, sondern zu uberreden.
Ein weiteres rhetorisches Element, ausser der variatio,
1st das Polyptoton:

die Wiederholung eines Wortes mit

1 Ferdinand van Ingen, "Vani tas 11 und nrvremento mor1" in
der deutschen ~ar·ocklyrik ( Gronigen : Wolters, 1966), S. I67-.
2Ebenda,

s.

168.

3Ebe-oda, S • 169 •

5
verschledenen Flexionsendungen.

Die zwe1 hier angeffthrten

Beispiele des Gebrauchs des Polyptotons bei Paul Fleming
zeigen, wie ein rhetorisches Element den Gedichtsinhalt
unterstiltzt 1 ohne dabei selber TrAger des Inhalts zu werden.
Fernerhin bleibt das Polyptoton eine Probatio.
Todes Tod: O IV 15, 18
giebt der Tod die Toten los:

O IV 15, 24

Die zwei Stellen, in zwe1 aufeinander folgende Strophen vor=

kommend, bereiten den Leser auf die beiden nAchsten Strophen
vor, die die g8ttliche Vers8hnung beschreiben:

die Tote

geht zum vater im Himmel.
Bisher war das Gedicht e1ne Consolat1o mortis, aber
Fleming dreht die Situation des Todes um und bezieht den
Inhalt auf den Lebenden:

er spricht nun von den musikal=

1schen FAhigkeiten des Herrn Schiltz, die ausserordentlich
hoch

gesch~tzt

werdcn.

Die Ode O IV 15 wird nach einem bestimmten rhetorischen
Schema aufgebaut; dieses Schema unterstlltzt den Ausdruck des
Inhalts.
Flemings Gebrauch rhetorischer "Aufbauelemente"
{Ingen) leitet ilber zum

n~chsten

Thema, dem des Endreims.

Wenn das Wort "Tod" oder "tot" am Versende steht, reimt
Fleming das i/ort fast immer auf "Not".
"NBten"/"t8ten".

Eine Variation 1st

Untersucht man die Hgufigkeit dieses Reims

in den gesamten Deutschen Poernata, so erg1bt sich die
erstaunliche Zahl von 43 Stellen.
Man k8nnte diesen 8bermdss1gen Gebrauch desselben

6
Heims als e1ne poetische Unf&higkeit Flemings bezeichnen.
Flemings Sprachvirtuositgt spricht dagegen.

Eine weitere

Erkl~rung k8nnte darin 11egen, dass die H&ufigkeit des Heims

als eine Amul1ficat1o zu erkennen 1st:

der Endreirn steigert

den Ausdruck des Inhalts.
Jlhnliche Funktion hat auch der Endreim "Gott 11 /

11

Tod".

Dieser Endreim wird rnnfmal in den Poemata gebraucht. 1
Es wurde hier nur ein rhetorisches Element, die
Amplif1catio, erwghnt, um zu zeigep, wie es von Fleming
benutzt wird.

Man sieht, dass Fleming urn eine Abwandlung

des Ausdrucks bemilht ist.
Telle des Rhetorischen.

Polyptoton und Endreim sind zwei
Die Amplificatio ist eine Stilfigur,

die den Ausdruck des ·Inhalts steigert.

Die Ausdrucks=

ste1gerung kann eine seeliiche Haltung darstellen, sie kann
auch, wie in einem Trostgedicht, den Setreffenden ilberreden:
also tr8sten.
Der Inhalt des Gedichts
Aufbauelemente.

enth~lt

ebenfalls rhetorische

Diese Elemente k8nnen Themen sein, wle z.

B. das Blumen-Motlv, das Unbestdndigkeitsmotiv oder das
Motiv van der Flilchtigkelt des Lebens.

D1ese Themen hgngen

eng mit Flemings Todesbegriff zusammen.

Die hler genannten

Motive stehen also nicht allein, sondern sie bilden, wenn
alle zusammen untersucht werden, das 'I'hema Vani tas.
Es wird hier nicht behauptet, dass Fleming ein
Rhetorlker und kein Dichter ist.

Ingens Untersuchung ist

1 PW II 11, 15+16; PW IV 19, 17+20; 0 I
11, 38+40; 0 II 9, 46+48.

5, 51+52; 0 II

7
erwlihnenswert, denn bestimmte Elernente und Themen hgtte
Fleming aus der Rhetorik fibernehmen k8nnen.

Ingen weist

ausserdem darauf hin, dass das·rhetorische System eng mit
der christlichen Religion verbunden

1st~

zwar nennt er

Fleming nur gelegentl.ich, aber seine Darstellung ist niltzlich
bei der Suche nach Flemings

·~uellen.

Man st8sst dabei also

auf Flemings Schulbildung, durch die er Rhetorik kennen=
gelern.t haben muss; man st8ss t ebenso auf seine Kindhei t in
der Pfarrerfamilie, in der er sicherlich in Berilhrung mit
den obengenannten Themen kam; man st8sst auch a.uf seine
Lektfire, auf Johann Arndts naturphilosophis~hen Christus=
glauben, der Fleming zum Teil &berzeugt hatte.
Ein weiteres System, das in Flemings poetischer Aus= ·
drucksweise eine Rolle spielt, 1st der Petrarkismus.· Streng
genommen 1st der Petrarkismus das Schreiben von Gedichten

in Petrarcas Stil.

fiber die JEhrhunderte hin entwickelte

sich jedoch der petrarkistische Stil zu einem System von
Formen-, Motiven- und Themengut.

Der Stil liess sich nach=

ahmen, denn der Dichter brauchte nur das System zu studieren.
Ein Stil, der durch ein System von Themen, Motiven,
Formen--kurz "Aufbs.uelemente"--nachgeahmt werden kann, setzt
sich der Gefahr aus, bei langem Be..stehen, zu einer blossen
Formel zu erstarren.

1

(Der Petrarkismus) wird System--das zweite
erotlsche System von internationaler Geltung nach
dem Minnesang. In diesem System 1st nicht der ganze
1

Pyr1tz, a. a.

o.,

S. 147.

8
Petrarca rez1piert; soweit aber diese Rezept1on
geschah, erscheint die Ausdruckswelt, die sich
Petrarca filr sein pers8nl1ches Erleben schuf,
befreit von allem Bekenntnishaften, gel8st aus allen
organ1schen zusammenhgngen, aus allem Fl1essenden
und Verfliessenden unverbindlicher Stimmungs=
sch1lderung zur Starre und Kfihle einer festen
Schemat1k verhgrtet, in allen ihren Elementen
vergr8bert und verzerrt. was fortfgllt, 1st der
ganze Oberbau: die weltanschaul1che und psycho=
log1sche Problematik des L1ebes1deals mit lhren
Konfl1kten und die L1ebeslyrik. was bleibt und
zum System verholzt, das s1nd die Grundzllge der
erotischen Situation und das Material der
sprachlichen Gestaltung.
"Ober d1e.se Me1nung von Pyri tz wird in e1nem anderen
Abschn1tt dieses Kapitels, der kurz die Sekunddrliteratur
untersucht, noch berichtet.
Man kann feststellen, dass Fleming beim D1chten die
Aufbauelemente mlndestens zweier Systeme benutzt, die der
Rhetorik und die des Petrark1smus.

Es soll hier die

Behauptung aufgestellt werden, dass der Dlchter dlese
in seinem Werk 1ntegr1ert, ohne dabe1 in dem einen oder dem
·anderen zu erstarren.
V.

DIE ReMISCHE DICHTUNG

Ein m8gl1cher E1nfluss auf Fleming war die r8m1sche
D1ohtung.

E1nige Todesmotive hAtten jedenfalls aus seiner

late1n1schen Lektilre entnommen werden k8nnen.

Die e1nz1ge,

aber in Qual1tAt sowie Quant1tgt sehr lesenswerte Arbe1t
6ber dieses Thema 1st die von Tropsch, ~ Flemings
VerhAltnis

~

r8m1schen Dichtung.

was das Todesmot1v

9
betrifft, so 1st dessen

Ur~eber

vor allem

Hor~z

gewesen,

wie spAter ausfilhrlicher berichiet wird.
Es 1st zu kritisieren, dass sich Tropsch in seiner

Arbelt nur auf das Verh~ltnis Fleming-r8mische Dichtung-wie auch der Ti tel besagt--beschrg_nkt hat.

Er h~ltte darilber=

hinaus Flemings VerhHltnis zur antiken Literatur aberhaupt
untersuchen sollen.

Diese Arbeit versucht unter anderen

aufzuzeigen, dass m8gliche Urheber in der stoischen
Philosophie, hier hauptsAchlich Seneca, aufzuweisen sind.

VI. DIE STOISCHE PHILOSOPHIE
UND DER NATURPHILOSOPHI3CHE CHRISTUSGLAUBEN
Es gibt eine Anzahl von fibereinstimmungen im Gebrauch
des Todesmotivs in den Werken Flemings und iri denen der
Stoa.

Bestimmte Stellen Flemings haben im Wortlaut sowie im

im Inhalt eine !hnlichkeit mit Stellen in der stoischen
Literatur.

Stoische Begriffe, wie z. B. "summum bonum 11

,

"constantia", "honeste vivere" unter anderen mehr, werden
von Fleming verwendet •. An Hand von Belegstellen im
zusammenhang mit dem Todesmotiv wird hler folgende .
Behauptung aufgestellt:

die stoische. Phllosophie ist ein

"ilberpers8nliches Gebilde" (Alewyn) unter anderen, dessen ·
sich Fleming bedient.
Eine Untersuchung fiber Fleming und die stoische
Philosophie.liegt in der Sekund~rliteratur bisher nicht vor.
Eine andere Phi.losophie ist der
Christusgla 11ben".

11

naturphi~osophischer

Diese Bezeichnung wurd.e von Ruegenberg

10

in ihrer K8lner Dissertation vorn Jahre 1939 geprggt.
Arbeit geht zum Teil auf die von Pyritz zurilck.

Ihre

Pyritz

analysiert die All-Beziehungen in den Werken Flemings.
Diese Philosophie ist eine flir Fleming typische--diese
Auffassung vertritt auch Pyritz, der in seinem B~ch fiber
vier Kapitel hin Fleming als

sieht.

Epigon~n

Pyritz bezieht

die Philosophie auf den Petrarkismus; Ruegenberg geht welter

und bezieht sie auf die gesamten Deutschen Poemata.
Diese Naturphilosophie findet Ausdruck in Flemings
Werken in dem Verhgltnis Mikrokosmos-Makrokosmos, All-Liebe,
Geliebte a.ls G8ttin, Hlmmel-Erde, Gott-Mensch, Natur und
ewiges werden, Wande lbe.. rkei t-Unwande lbarke1 t der geschaffenen
Welt) Menschenerlebnis-Gleichlauf der Natur •.
Der Tod folgt dem Naturgesetz, 1st ein Teil des Natur=
prozesses.

Fleming vergleicht die Menschen mit

~iner

Blume:

wie die Blume verwelkt, muss der Mensch auch sterben.
_Naturprozess wird von einem Gott als

"G~rtner"

Der

gelenkt.

Diese Philosophie geht auf Johann Arndt zurlick, dessen
Werke Fleming gekannt haben muss. 1
Arndt versucht (zu der lutherischen Rechtfertiguns=
lehre) eine Zusammenschau von Gott-Welt-Mensch durch
den das naturphilosophische Weltbild Uberh8henden
Logos-Begriff.
Wie hier angedeutet wird, 1st der Tod nicht einfach ein
Prozess des Verwelkens.

Der Tod kann auch ein Leben

bedeuten und dieses Leben befindet sich mit Gott im Hi:nmel.
1 oottfrieda Ruegenberg, Paul Flemin~ : versuch einer
Darstellung seiner Dichturir:;smome uni seiner ;::)pra~ne

;-s.

1Dissertatlon K8ln, 1939;..

4J.

---

-----
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Flemings religi8se Dichtung soll hier mit Ausnahme von
einem Motiv nicht behandelt werden.

Nur ein Motiv steht in

Verbindung mit der These dieser Arbeit, das 1st das Motiv
des SUndertods.

Der sllndertod 1st ein Motlv, das lutherlsch

gedeutet werden soll, es steht jedoch in keiner Verbindung
zur Naturphilosophie.
· VII.

DER TOD UND DIE SEKUNDXRLITERATUR

In der Sekund~rliteratur gibt es bisher keine l~ngere
Arbelt, die versucht, die Todesmotivik bei Fleming zu
analysieren.

Zwar gibt es in mehreren Arbeiten Unter=

suchungen aber diese Untersuchungen sind nicht sehr
umfassend, weil sie meist in Form kurzer Erw~hnungen, wie
bei D8rrenfeld oder als einzelnes wenn auch kurzes Kapitel,
wie bei Tropsch, Supersaxo und Ruegenberg, bestehen.

Im Rahmen dieses Abschnittes k8nnen nicht alle werke
der Sekundgrliteratur Uber Fleming besprochen werden~
Soweit feststellbar 1st, kann im Hinblick auf das Todes=
motiv folgendes Schema herausgebildet werden:
1.

Das Motiv
Das Motiv
Literatur
Das Motiv

2.

J.

wird vollkommen ignoriert. 1
hat seine~ Urheber aus der antiken
bekommen.
·
1st petrarkistisch zu deuten.3

l

Schmitz, Smith, Mueller, Rodenberg. Bibliographische
Angaben stehen im Literaturverzeichnis am Ende dieser Arbelt.
2 Tropsch.

Jp~r1tz, Fechner.
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4.

Das Motiv, insowei~ ilberhaupt verstAndlich, ist
eine Aussage von Flemings Naturphilosophie. 1
2
Das Todesmotiv ist ein PhAnomen des Zeitalters.-·

5.

Dieses Schema ergibt sich jedoch nicht unbedingt aus einer
Untersuchung des Motivs, wie es im Werk selber behandelt
wird, sondern oft nur als eine Interpretation des Inhalts,
die dann auf Fleming llbertragen w1r4:
erw~hnen

Ingen und Rehm

z. B. Fleming nur gelegentlich aber es ist klar vom

Inhalt her, sie interpretieren Fleming als traditions= ·
gebundenen Dichter.
Kein verfasser bisher--ohne Ausnahme--gussert sich
positiv fiber den Gebrauch des Todesmotivs bei Fleming.
Pyritz, Ingen und Dilrrenfeld verh8hnen die Barookdichtung-und darunter is wohl Fleming zu verstehen--weil die Dichter

"nur Schablonen handhabten". 3 Tropsch meint, Fleming sei
nicht ilberzeugt von dem was er schreibt: 4
An den angefllhrten, wie auch an einigen anderen
Stellen (zumeist in Leichengedichten) ~ird der Tod
als ein unvermeidliches ftbel aufgefasst. Der
Dichter ist zwar bestrebt, zu zeigen, dass der Tod
ein Glilck sei, indem er uns von allen irdischen
Sorgen und Plagen befreie und in ein besseres Leben
bringe; der Leser jedoch gewinnt den Eindruck, dass
der Dichter selbst von der Wahrheit dieses Trostes
nicht v8llig ilberzeugt sei. Die heitere anakreon=
tische Auffassung des Tades schlggt bel Fleming
nicht durch.
1 Huegenberg.

2 " h
BocKmann, Ingen, R
_em.

3 ,,
Durrenfeld, S. 211; Ingen,
Das Zltat stammt von Pyritz.
4

Tropsch,

s.

96.

S~

45; Pyrltz, S. 90.
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Ruegenberg findet,

Fleming~

Gebrauch von Antithesen se1

"gedanklich nicht mehr zu verfolgen".
O V 6 angefilhrt.

1

Als Beispiel wird

D1ese Arbeit s1eht das Gedicht als eine

Paranomasia (Wortspiel) auf Leben und Tod.

Der Tod wird

von der Geliebten verursacht, indem sie den Liebenden
abst8sst.

Der Tod, von der Geliebten "verwirklicht und

entwirklicht 11 , 2 1st ein petrarkistisches Concetto.
Auch ffir Pyritz ist die Leben-Tod-Antithetik beinahe
bedeutungslos:3
Besonders charakteristisch ist wie zum.Schluss
die Tod-Leben-Terminologie ein vA111g selbstAndiges,
sinnfreies Eigendasein gewinnt, zu einem nur noch
formalen Spiel entartet, dessen Wirkung 1m Leser
ein Wirbel sich jagender Assoziationen, keine
geordnete Vorstellung mehr sein l<:ann.
In dieser Magisterarbeit jedoch wird folgende These
aufgestellt:
sinnvoll.

Flemings Gebrauch vom Todesmotiv scheint

Die gesamte Todesmotivik ist ein enges Ineinander=

wirken von mehreren Motivkombinationen, Begriffen, Systemen
und Philosophien.

1

2

Ruegenberg,
Pyri~z,

s. 52.

a. a. 0.

u. 228.
~

j

3Pyritz, a. a.
0.'

s.

229.

KAPITEL II

GOTT UND TOD
I.

DER TOD ALS VOLLZIEHUNG DES G~TTLICHEN WILLENS

Flemings Gotteaglaube 1st sehr komplex und eine voll=
stAndige Analyse ginge ilber den Rahmen dieser Arbeit hinaus;
es wird zunachst nur der Teil des Gottesglaubens behandelt,
der im zusammenhang mit der g8ttl1chen Todesbestimmung
steht.

Die Stellen, in denen dieses Motiv an andere Motive

anknUpft, werden erwl:lhnt und kurz besprochen.
Der Tod ist eine Bestimmung Gottes, die sich auf
zweierlei Art vollzieht:
Wie Gott das Blilhen und Verwelken der Blumen
bestirnmt, so bestimrnt er den menschlichen Tod
nach dem Naturgesetz.
Gott bestimmt den Tod direkt und nicht immanent.

1.

2.

Der menschliche Tod als "Naturgeschehen"· (Ruegenberg) wird
hier als Beispiel aus PW II 2, 4J-45 zitiert:
Wir haben nur ein Ziel, wie auch die Blumen haben:
es sei frilh oder spat, wir werden doch vergraben
in unser Mutter Schoss.
(PW II 2, 4J-45)
Gott kontrolliert wie ein Gartner das Gedeihen und Verwelken
der Natur: 1
1

Vgl. a. PW II 2, .59-62; PW III 2, 129; 0 II 12, 3739; 0 II 13, 49-.54.
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Gott
pfropft, reutet aus,

v~rsetzt.

tu~ wie GHrtner pflegen,
Es heisst doch alles
Segen •••

(PW II 14, 97-98)
Der g8ttllche Wille wirkt jedoch nicht nur immanent;
in einigen Gedichten schrelbt Fleming von der g8ttlichen
Todesbestlmmung, ohne die Natur.zu

erw~hnen. 1

Gott der pflegets so zu machen, ·
relsst oft unser Liebstes h1n •••
(.0

II 8, 25-26)

Kr-gnket euch ihr pl8tzl1chs Ende,
dass sle nicht gab gute Nacht,·
wer kan wider Gottes Hande,
der ja alles gut sonst macht?

.

{O II 8, 55-58)

Diese direkte Todesbestimmung hat ein M.hnliches Motiv in
dem Gedanken "Gott gibt und nimmt Leben":

das Leben wird

hier als "geborgenes Gut" betrachtet. 2

Gott, der wechselt stetigs abe,
untermenget Raup und Gabe,
Schenket, dass er nehmen kan.
(0 II 1.3, 19-21)

II.

DER TOD IST DER WEG ZUM LEBEN

Verbunden mit der g8ttlichen Todesbestimmung lst der
Begriff eines seelischen, himmlischen Lebens nach dem
k8rperlichen, irdischen Tode.

Die folgende Tabelle zeigt.

an Beispielen aus drei Gedichten, wo nach Versnummer die
Motive aufzufinden sind:

1vg1 •. a. PW I 15; 0 I 4; 0 I 5; 0 I 6; 0 II 5; 0 II 6
(ohne tfuerschrift); O II 7; O II 12, 37-38.
84.

2 vgl. a. PW II 4, 23-24; 0 II 14, 55

& 61-63; 0 II 6,

16
Gedicht

Motiv d. g8ttl. Be.st.

Motiv Tod=Leben

0 II 6
0 II 13
0 II 14

verse 8J-15J
Verse 19-24
Verse 55 & 61-66

Verse 104-105 & 1J0-1J2
verse 1-6
Verse 25-30 & 75-78

Die Tatsache, dass das Motiv Tod.

= Leben

entweder vor oder

nach dem Motiv der g&ttlichen Todesbestimmung kommt, macht
keinen Unterschied in der Bedeutung des Gedichts, denn die
'

g8ttliche Bestimmung schliesst ja das Leben nach dem Tode

Diese zwe1. Motive enthalten eine gewisse Antithetik:
Himmel-Erde; Mensch-Gott; Leben-Tod.

Durch diese anti=

thetische Gegenilberstellung wird dem GlElubigen der Wert und
Sinn des Lebens dargestellt.

In der Erkennung des Sinns

liegt der Trost, den Fleming in diesen

Begr~bnisgedichten

ausdr8.ckt.
Bis hie1"'her wurden nur die Themen g8ttliche Bestimmung
und Tod

=

Leben erwMhnt; beide Begriffe sind jedoch

komplexer, mit anderen Motiven und

Beg~iffen

Wle Gott 6S filgt,
so sei vergnfigt,
mein Willet
·was wilst du heute sorgen
auf morgen?
Der Eine
steht Allem filr;
der giebt auch dir
das Deine.
Sei nur in allem Handel

ohn 1 Wandel,
steh feste!
Was Gott beschleusst,
das 1st und heisst
das Beste.

( 0 I 9)

gekoppelt.
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verse 7-8 .der O I 9 verwels_en auf eine stille Akzeptierung
des g8ttlichen Willens schlechthin.

Diese Akzeptierung

wird in einem anderen Gedicht auch ohne das Wort "still"
ausgedr8.ckt:

1

nehm' es willig an, was mir w1rd zuerkant
meines Glilckes Hand, das sich noch schlecht erweiset,
welt ich ihm noch bin, wie lange nachgereiset,
meine Jugend mir in ihrer Blilte stirbt
und mit der Ernte selbst die Hoffnung mir verdirbt.
Ich traue rneinem Gott und lasse rnich begn8.gen,
der wird es alles wol nach seinem Willen fttgen.

Ich
von
wie
nun

(PW IV 44, 150-156)
Das Vertrauen als Form der Akzeptierung zeigt sich also hier
in der H1nnahme des Tades.

Xhnliches steht in

o

I 4, 67-72.

Ihm hab' ich mich ergeben
zu sterben und zu leben,
so bald er rnir gebeut.
Es sei heut• oder morgen,
dafilr lass ich ihn sorgen,
_er weiss die rechte Zeit.

(0 I 4, 67-72)
O I

4 wurde von Fleming im Jahre 1633 gedichtet.

In seinern

ber8hmten "Todessonett" S II 14 sagt Fleming in Vers 10 n1ch
trete willig ab".
best~tigt,

Dies ist, wie er im folgenden Satz

eine stille·Hinnahme des kommenden Tades.

Diese

animi tranquillitas Gott und dem Tode gegenilber bl1.eb be1
Fleming vom Jahre

16JJ bis zu seinem Tode
III.

unver~ndert.

DER StffiDERTOD

Gott bestimmt den Tod ffir denjenigen, der silndig lebt:
1

.

Vgl. a. 0 II 5, 43-45 & 73-74; 0 II 13, 12 & 7-11
(= Seelenhaltung).
O I 9 ist ein beliebtes Lied, das i~
mehrere Liederbficher auf~enommen und auch von Felix Mendels=
sohn in Musik gesetzt wurd.e ( vgl. Lappenberg, S. 73L~).
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wer weiss, filr welchen .derben Strafen
sie (=die drei T8chter von Herrn Wirth) Gott hat
heissen gehen schlafen?

(0 II 5, 73-74)

Derselbe Gedanke 1st auch in folgenden Gedichten zu finden:

PW I 12; PW I 15; 0 I 2, 6-8; 0 I 5, 45; 0 II 11, 73-78.
Weil Christus f~r die Sunden der Menschen starb, sieht
Fleming sein eigenes s&ndiges Leben.als Ursache des Tades
Jesu.

Diese Auffassung wird in· zwei Gedichten ausgedruckt,

narnl1ch in PW I 12 und PW I 15 (Ahpliches auch in O II 11,

73-78).

PW I 15 mag als Paranomasia (Wortspiel) scheinen,

1st jedoch nicht als blesses Wortspiel gemeint, denn das
falsche Leben f&hrte zum Tode Christi; der Tod Christi
erl&ste die Menschen aus dem falschen Leben und, indem er
starb, gab er den Menschen ·hirnmlisches Leben.

Christum zu

verne1nen, heisst das himmlische Leben verneinen und dadurch
wird der spirituelle Tod bejaht (s.a. PW I 11).

PW I

15

ist

also ein sehr ernstes Gedicht, dessen stilistisches Aufbau= ·
element die Antithetik 1st:

die antithetische Paranomasia

ist der Ausdruck eines·seelsorgerischen Problems.
Was die Daten dieser Gedichte betreffen, so l~sst sich
allgemein feststellen, sie geh8ren in die fruhe Dichtung der
Jahre

16JJ-16J4.

Man m8chte deawegen die Behauptung auf=

stellen, Fleming befasst sich seit den Anfgngen seines
Dichtens mit seelsorgerischen Problemen.

IV.

DER KINDERTOD
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"Je b~lder Einer stirbet, ·je lieber 1st er Gott" (PW

II 4, 27-28).

Der Grund fBr diesen Vorzug und Gunst 1st,

"
1
dass das Kind nicht lange genug gelebt hat, um zu sundigen:
Wei.. jung s tirbt, der· stirbt wol. wen Gott zu lieben
pflegt,
der wird in seiner Blilt• in frischen Sand gelegt.
Der Tod h~lt gleiches Recht. Wer hundertj~hrig stirbet,·
verwest ja so bald, als der, so jung verdirbet
und besser stirbt afs er. Ist der schon nicht so alt,
so hat er ja auch nicht so viel und mannigfalt
verletzet seinen Gott.
(PW II ) , 1-7)
Das Kind w1rd zwar k8rperlich sterben aber Go.tt schenkt

1hm ein himmlisches Leben.

Fleming schreipt, wie es im

Titel heisst., "Auf des Hochedlen Herrn Peter Krussbiorn,

K8nigl. Schwedischen Residenten in der Moskow usw, seines
erstgebornen S8hnleins Absterben": 2
Himmel auf und zu den Engeln,
da man weiss van keinen MHngeln,
Himmel auf und selbst zu Gott
1st der reine Geist geflogen;
da, da wird er aufgezogen,
da, da isst er Engelbrot.

(0 II 1), 1-6)
V.

TRANQUILLITAS

Vorweg muss erwl:lhnt werden, dass in diesem Abschnitt
das Thema der k8rp~rl1chen Ruhe (Tod) nicht besprochen wird~
-~~leming

1

2

bringt die Idee der Ruhe ln Verbindung mi t Sterben
Vgl. a. 0 II

13, 43-48.

A) Vgl. a. PW II 3, 27-JO; PW II 4, 2-5 & 27 ff. 0
II 1J, 49-54 widersprioht nicht verse 1-6, da es sich um den
letzten Tag handelt, elne Verbindung des H1mrnels und der
Erde. B) Fleming vernelnt hiermit ni~ht unbedingt die
Original~ilnde, da das Ki~d getauft wurde.
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oder Begrdbnis, wie in 0 I

14,

JO & 82.

.4, 75-78;

0 II

3, 50-56

und 0 II

Das Thema der Ruhe im Grab wird auf Seite 150

dieser Arbeit behandelt.
Fleming setzt dem Motiv der g8ttlichen Todesbestimmung
auch das Motiv der Stille oder Ruhe hinzu.

Diese ist eine

seelische Ruhe. 1
Dein Leben war ein Leben,
das stets dem Tod' ergeben
und willig kunte sein,
wenn einst der Sch8pfer k~me
und wieder zu sich ngme
was er dir vor blies ein.
Nur uns deucht es zu schnelle,
dass du von deiner Stelle
und uns gewichen bist.
Doch war es selbst dein Wille,
dass du Gott hieltest stille,
wie tut ein wahrer Christ.
(0 II 2, 31-42)
Das Motiv steht nicht unbedingt im zusammenhang mit

der Todesbestimmung, sondern darf als H1nnahme des Tades
bedeuten:
Lass dich nur Nichts tauren
mi t Trauern !
·Sei stille!
(0 I 9, 1-3)
W1e im obigen Zit~t aus O II 2 schon angedeutet wurde,
kann--muss aber nicht--der Tod eine christliche, stille
Hinnahme bedeuten.

PW II 4 ist noch ein Beispiel der

christlichen Akzeptierung de~ Todes: 2
1

2

Vgl. ·a. 0 II 13,

67 & 34-36; 0 I 5, 49-50.

Vgl. a. PW I 9, 442 ff.

21

Er 1st nun da gewesen,
der Leibes Gast,1er Geist. Itzt hilft kein Weinen nicht,
kein Bitten, keine Buss•, und was man sonst verpricht
in einer solchen Angst. Sie hat den wundsch erfilllt,
der doch auch eure war
Ihr Leid ist ganz gestillet
und eures hebt sich an. Stillt aber eures auch,
dass sie recht ruhen mag! Beweist der Christen Brauch,
nicht aber trostlos l~sst auch mitten in dem Trauren!
( PW I I 4 , 12 -2 0 )
Diese 1st. eine seelische Tranquillitas, wie die W8rter
"Geist", .11 Angstn, "Wundsch" und "Leid" ausdrl\cken.
Die Grenzen zwischen der H1nnahme einer g8ttlichen
oder einer christlichen Todesbestimmung sind nicht scharf
gezogen, aber die Aufforderung zur Hinnahme 1st der Trost,
eine Consolatio mortis.

In der Consolatio mortls geht es

darum, den himmlischen Sinn des Lebens zu erfassen. 1

Hier=

mit fordert Fleming einen zur stillen, spirituellen Hinnahme
des Todes auf; aber zugleich schafft er den Trost, die
Consolatio mortis, dabei erinnert er an den christlichen
Sinn des Lebens.

VI.

DIREKTE ODER IMMANENTE TODESBSSTIMMUNG

Es muss zunAchst die Frage beantwortet werden, inwie=
fern die "direkte" g8ttliche Todesbestlmmung auch immanent
1st.

In den folgenden Gedichten wird das Motiv des g8tt=

lichen Willens nicht in Zusammenhang mit der Natur

PW I 15
0 I
0 I

4

5

0 I 6
0 II

5

Vgl. Ingen, a. a.

II 6
II 7
II 8

0
0
0
0

II

0

IV 21

o.,

lJ

gebracht~

s III 49
s III 50
s III 51, 8
s III 61, 13

S. 143, dazu a. 130-133.
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Von diesen Stellen her

gib~

es also keinen Grund anzunehmen,

dass die Bestimmung Gottes immanent gewirkt wird.

Das

Problem der immanenten oder direkten Bestimmung 1st in 0 II
lJ,

1-6 und 49-54 besonders

pr~gnant.

Himmel auf und zu den Engeln,
da man weiss von keinen M~ngeln,
Himmel auf und selbst zu Gott
1st der reine Geist geflogen;
da, da wird er aufgezogen,
da, da isst er Engelbrot.
( 0 I I 1 J, 1-6)
wenn das Wesen aller Sachen ·
in der letzten Glut wird krachen,
Alles tot und nichts mehr sein,
denn so sol1 ein neues Leben
in verjilngter.Erden weben,
da uns Gott will setzen ein.
(0 II 13, 49-54)
verse 1-6 behandeln das The~a eines direkten.Verh&ltnisses
zwi$chen Gott und Menschen, aber Verse 49-54 sprechen von
"Blumen"-Leben nach dem Tade.

Fussnote 2 auf

Se~te
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dieser Arbeit erkldrt diesen scheinbaren Widerspruch, aber
das Problem, wie hier gezeigt wird, 1st komplexer.
In seiner Analyse der All-Beziehungen in der Dichtung
Flemings kommt Pyritz zum Ergebnis, dass die G8tter und die
Natur eine aktive direkte Anteilnahme am menschlichen
Liebesgeschehen haben. 1 Die Stellen, in denen eine dir.ekte
gBttliche Bes timrnung vorkommt, fallen in zwe.i Ka tagorien:
1. in oythologische Konvention aer Amor-Problematik,
die Allmacht des Liebesgotts;
2. in die Motivgruppe die "Geliebte als G8ttin".
Dle rnythologischen G8tter der Sympathie-Motivik filhlen
1

Pyr1tz, a. a.

o.,

S. 246-261.

2J
zwar mit den Menschen mit, aber sie 8ben keinen direkten
Einfluss auf das Menschengeschehen aus.
gottllchen
Bestimrnung, die in dem
"

In den Motiven der

~icht-liebeslyrischen

Tell

der Dichtung vorkommen, benutzt Fleming das Wort "Gott" immer
in der Singularform und ohne Spur von Mythologie oder
Petrarkismus.

Am ersten Blick scheint es eine Diskrepanz zwischen
dem Begriff der g8ttlichen Bestimrnung in der Liebeslyrik und
der nicht-Liebeslyrik Flemings zu geben.
vereinigt beide Teile der Dichtung.

Eine These jedoch

DieSe These beruht auf

dem Verhgltnis der kleinen Welt {Mikrokosmos) zu der grossen

Welt (Makrokosmos).
In dem Kapitel fiber die "Natur- und All-Beziehungen
der Liebe" stellt Pyritz "die Allmacht der Liebe im Gesamt=
bereioh der grossen Welt" (Seite

249) dar.

Die Analyse

zeigt ferner ..•
die Liebe als kosmische Urkraf t in ihrer AllrnAchtig=
keit g8ttl1cher Art.
(Seite 256)

(Die Geliebte) 1st die kleine Welt schlechthin.
und dlese kle1ne Welt ist ein Abbild der grossen,
des Kosmos; damit vollzieht sich der Anschluss an
die Emphase der Liebeshuldigung .• Du Bild der
grossen Welt wird sie in Uberschrif1;Jl genannt.
(Seite 253)

(Der liebende Mensch hat) teil an der Grundkraft de3
Alls •.• in solcher Liebe sich selber als All empfindet,
die klAine Welt zur grossen sich erhebt und sich ihr
gleich filhlt. (Seite 253)
Die Dissertation von Ruegenberg behandelt noch aus=
filhrlicher Flemings Natur- und Gottesbegriff.

Die Arbeit

·brlngt den Gottesbegriff in verbindung mit e1ner christlichen
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Naturphilosophie, die
Arndt ilbeFnommen hat.

Flem~ng

wahrscheinlich von Johann

Ruegenberg nennt d1ese Philosoph1e

einen "pietistisch-naturphilosophischen Christusglauben".
Hiermit schliesst sich der Zirkel w1eder

~usammen:

"·-- --"-'--~--~--

v

·-

ein philosophisches Element verbindet die Liebeslyrik mit
dem nicht-liebeslyrischen Teil der pichtung; das Element 1st
Flemings Naturbegriff.

Der Naturbegriff ist eine regel=

rechte Philosophie, in der die g8ttliche Todesbestlmmung
ein Tell der Metaphysik 1st.

Wie Gotteswillen gewirkt wird,

11egt in der direkten Einwirkung der Natur auf das Menschen=
geschehen:

Gott

wir~seinen

Willen direkt auf die Menschen,

well die Natur das Menschengeschick direkt beeinflusst.

Er

wirkt seinen Willen aber auch durch das menschliche
Verh!:lltnis Mikrokosmos-Makrokosmos:

"Die kleine Welt erhebt

sich zur grossen und filhlt sich ihr gleich. 11
gott" (S IV

Der "Mensch=

32, lJ f.) darf doch direkt Gotteswillen

erhalten. 1

Um nur ein Beispiel rllr diese These anzufilhren, soll
O II 14 angefilhrt werden.

In Versen

25-30 ist die Rede von

der kleinen und grossen Welt, von dem naturphilosophischen
Tod:

2

1 vgl. PW III 2,

273 & 376; PW V 10, ?; 0 II 2, 4J; 0
IV 9, 1; 0 V 11, 19; 0 V 25, 9; S III 11,· 9; S IV 28, 2-3;
S IV 32, 12; S IV 33, 3; S IV 35, 11; S IV 47, 6; S IV 66,
5 ; S IV '? 7 , . 13 •
2 Xhnliches steht auch in PW II 14, 79 & 97-98; 0 II 2;
O II 5 (s. Oberschrift auf Seite 257); 0 II 12; 0 II 13, 1-6.

2.5
Wo selbst die .Natur hin stehet,
wo die grosse Welt hin gehet,
dem eilt auch die kleine zu.
Sterben und geboren werden
1st das stete Tun der Erden;
nur ihr Tod ist ihre Ruh•.
In Versen 55-66 wirkt Gott direkt:
Es 1st Alles Gottes Gabe.
Alles, was ich itzu:qd. habe,
hab 1 ich vormals nicht gehabt;
der irrt, der es ewig glgubet.
wucher ists, so lang' es bleibet
was uns unsern Sin erlabt.
Als Gott sie euch fiberreichet,
habt ihr euch mit ihm vergleichet,
dass sie dennoch seine sei.
Das er, wenn er auch nur wolte,
sie hinwieder nehmen solte,
musstet ihr ihm stellen frei.
(0 II 14,

55-66)

KAPI'i1EL III

DIE NATUR UND DER TOD
I.

GLEICHLAUF:

ORGANISCHES WERDEN

Schon in dem Kapitel ilber Gott und Tod, im zweiten
Kapitel dieser Arbelt, wurde das Thema Flemings Naturbegriff
angeschnitten.

An Hand von PW II 2,

4J-45 als Beispiel

wurde auf Seite 14 gezeigt, dass ein Gleichlauf zwischen
menschlichem Leben und Sterben und dem Bl&hen und verwelken
der Blumen besteht.

Es gibt hier keinen Einfluss der Natur

auf das Menschengeschick:

der Mensch 1st wie eine Blume,

er folgt also dem Naturgesetz des Lebens und Sterbens.
Derselbe Naturbegriff l~sst sich auch in den folgenden
Gedichten finden:
PW II

PW II

4, 4J-44; PW II 5; PW II

12,

7-13;

13.
vers

45 in dem schon zitierten Beispiel aus PW II 2

weist auf noch ein Motiv:

den Schoss.

Wenn man stirbt,

wird der Leib in die Ertle gelegt, in "der Mutter Schoss":
Diss, was hier hlnterbleibt und auf die Erde weist,
1hr wolgeschmlickter Leib, will hin, woher er kommen,
in seiner Mutter Schoss.
( PW I I 4, I 6-8 )
Das Wort "Schoss" ist kein blesses Wortspiel auf "gebHren"
und "junge Pflanze":

die Ansicht, dass der Tod ein Weg zum

_Leben 1st, 1st hier durchau3 0rnst gemeint.

Das Schoss-Motiv als Liebesakt erscheint in PW IV

8-9; S IV 88, 1-2; S IV 90, 4; S IV 91, 2; S IV 99, 6.
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51,
In

diesen Stellen bedeutet das Schoss-Motiv die Vollziehung der
Liebe oder erwiderte Liebe; es hat deswegen nichts Direktes
mit dem Todesmotiv zu tun.

1

Es wird hier nur als Rand=

erscheinung erwMhnt.
In PW III

6, 442 (auf Seite 92 der Lappenberg•schen

Ausgabe) erscheint das Schoss-Motiv so:

"Der Felder

schwangre Schoss 1st zur Geburt geschickettt.

445-453

spricht Fleming ausdrilcklich von der Gleichstimmung

Natur und Menschen.
an.

Verse

Leben.

In den Versen

454-467

Der ganze Kosmos stimmt das Brautlied
sind ein witziges Wortspiel auf Liebe und

Diese alliterierende Paranomasia wird erweitert auf

Leben und Tod, hier ein petrarkistisches Topos, aber Fleming
benutzt es auch in einem nicht-petrarkistischen Sinn:
was tot 1st, bleibt tot.

Aus Lieben kommt Leben.
(PW III 6, 463)

Das Wortsp1el 1st nicht nur rhetorisch, sondern andererseits
auch ernst gerneint.

"Leben" bedeutet im petrarkistischen

Sinne die seelische Haltung der Geliebten zum Liebenden:
die Geleibte hat die Macht fiber Leben und Tod des I,iebenden,
indem sie die Liebe erwidert oder nicht.
petrarkistischen Todes:

Es sind zwei Arten

der Liebende stirbt, weil die Liebe

-erwidert wird; er stirbt, well sie nicht erwidert wird.

1 Fleming benutzt weder dieses Motiv noch das Tades=
motiv mit der Bedeutung des Liebesklimaxes, besonders
mAnnlicher Seite, wie diese Motive in der Dichtung der
englischen Renaissance vorkornmen.
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fiber dieses Thema wird im Kapitel llber den Petrarkismus
welter berlchtet.
gedeutet werden.

Das Wortspiel muss hier aber auch anders
Indem die Liebe erwid.ert wird, so lebt man

indem die Liebe erwidert wird, so wird die Braut auch einem
Kinde das Leben schenken.
Motiv mit der Natur:

Hierzu steht ein Sympathie-

wie die Natur blllht, so wird auch die

Liebe und das menschliche Leben blllhen.
Das Motiv der Unbestgndigkeit ist noch ein Beispiel
ffir den Gleichlauf des Natur- und Menschengeschehens.

Das

Motiv wird im vierten Kapitel dieser Arbeit behandelt und
braucht

de~halb

an dieser Stelle nicht eingehender besprochen

zu werden.
II.

TEILNAHME DER NATUR AM MENSCHENGE3CHEH.EN
ABER KEIN EINFLUSS DARAUF

Dieses Motiv unterscheidet sich von dem GleichlaufMotiv, insofern der Begriff der Teilnahme-ohne-Einfluss
nich.t mit dem Begriff des organischen tJerdens verbunden 1st.
Das Mittrauren der Natur an dem menschlichen Tod 1st
ein Teil der Sympathie-Motivik. 1
Ach, wie viel B&che sind so blutrot hingeschossen,
wie manches Kr&egers Blut f~rbt manchen grossen Fluss!
Wie hat ihr grunes Kleid die Erde so begossen,
dass mancher Acker noch besudelt weinen muss!
Die Erde war nicht gnung die Toten zu versenken,
sie muste nooh die Flut um.Beistand sprechen an.
(PW IV 1, 81-86)
PW IV lr., 81-86 hat eine Parallelstelle in der Liebeslyrik,
1

Vgl. Pyritz, a. a.
Fussnote Nr. 209.

o., S. 258-259,

dazu ebenda
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nAmlich in der Ode V

5, 25-30,

wo die Natur um den Tod eines

M&dchen trauert:
Salte sie denn uns nicht tauren,
sie-, der sch8nen w&lder Geist?
Alle Felder sehn wir trauren,
der Gepilsche Pracht verschleisst,
das verlebte Jahr wird alt:
·
sie, sein Feuer, die 1st kalt~

(0 V 5, 25-JO)

Das Mittrauern der Natur 1st bei Fleming als ein petrark=
1stisches Motiv mit vielen Abwandlungen anzusehen.

Als

petrarkistisches Motiv fand es Anwendung be1 einigen
Petrarkisten, deren Werke Fleming sicherlich kannte und von
denen er das Motiv h~tte

llbernehmen k8nnen.

Das Motiv·hat

eine lange Tradition, der das petrark1st1sche Motiv des
Jahrhunderts nur ein Tell ist.

o

V

.17.

5 wurde zwar· "petrark=

istisch" gedichtet, aber PW IV 1 ist kein sonst petrark=
1st1sches Gedicht und die Stelle, verse 81-86, bezieht sich
fl

auf den Dreissigjahrigen Krieg.

Es gibt keinen Grund an=

zunehmen, dass Fleming diese Stelle "petrark1stisch 11
gedichtet hatte.

Das Mittrauern-Motiv soll hier als Tell

von Flemings Natu~philosophie interpretiert werden:

das

Motiv als Begriff geh8rt in die Motivik um das enge verhalt=
nis der kleinen und der grossen Welt.

Als solches geht die

Bedeutung des Motivs welt ilber die Grenzen des Petrarklsmus
hinaus, denn das Motiv wird ein Aufbauelement in Flemings
Philosoph1e.
·;\1

Ein weiteres Beispiel der

Tei~nahme-ohne-Einfluss

1st

das Motiv des Himmels oder qer Wolken (Wolken als .Symbol des

JO
Himmels).

Wie an anderer Stelle

in

dieser Arbeit, im

Kapitel ilber Flemings Verh~ltnis zur stoischen Philosophie,
behandelt wird, hat die Seele ein Leben nach dem Tode des
ff

Korpers.

Die Seele geht zum Himmel empor.

Fleming spricht

zwar vom "Himmel", er benutzt jedoch auch das Wort uwolken 11

,

um das Verhdltnis Himmel-Erde auszudr&cken.

Ein Geist vom Himmel her will stets am Himmel schweben,
klimmt allzeit Wolken an, will niemals unten kleben,
wo die gebilckte Schaar der kleinen Seelen kreucht
und niemals Uber sich von dieser Erden steigt.
(PW IV 54, 45-48)
Die zum Himmel steigende Seele 1st ein Bild, das in
0 II 13, 1-6 zu finden ist.

In den versen

55-60 derselben

Ode bringt Fleming das Bild der Teilnahme der Sterne am
menschlichen Tode:
Rilcket zu, ihr lieben Sternen,
·zeigt es, zeigt es uns von fern en,
zeigts uns stets das edle Bild!
Sein Gebeinlein soll hienieden
um slch haben eitel Frieden,
ganz in Blumen eingehlillt.
(0 II 13,
Das

Ster~enmotiv

55-60)

1st hier nicht nur ein Symbol des Himmels,

sondern es ist gleichzeitig ein Symbol des Makrokosmos
schlechthin.

Wenn die menschliche Seele zu den Sternen

fl1egt, so werden die kleine und die grosse Welt verbunden. 1
III.

DIREKTER EINFLUSS DER NA'rDR

AUF DAS MENSCHENGESCHEHEN

1

Vgl. Pyritz, a. a. o., S. 236, 244, 250-261. Seiten
2.54-257 behandeln das Thema S ter·n-Makrok:osmos. Dazu vgl. a.
Ruegenberg, a. a. o., s. 28-42.
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Das menschliche Gescnick wird auch mittelbar von der
Natur beeinflusst.

Dieses Thema ist ebenfalls komplex mit

vielen Themen- und Motivabwandlungen.

Eine genaue

~nalyse

ginge fiber die vorliegenie Untersuchung hinaus, denn unter
dern Motiv des direkten Einflusses gibt es nur zwei Formen
des Todesmotivs.

Alle zwei Formen sind mit dem Wind- oder

sturmmotiv verbunden.
Das Windrnotiv muss hier van dem des Petrarklsmus
auseinandergehalten werden.

zwar bedeutet das petrark=

1st1sche Motiv zum Tell noch einen direkten Einfluss der
Natur, aber es reiht sich vielmehr in die Sympathie-Motivik
Fle m1 ngs ein • 1

In der nicht-petrarkistischen Dichtung filgt

s1ch. das Windmotiv an das Sturmmctiv an; diese Kombination-Wind- und Sturmmotiv--wird wiederum mit dem Todesmotiv
verwendet, allerdings mit einem negativen Sinn, 4enn die
Kombination drackt eine zerst8rung aus.
De..!: grosse Krieg als Sturm.

Die erste Form dieser

Kombination 1st die Metapher des grossen Krieges als braus=
ender Sturm:
Die Erde lasst ihr stehn
und k8nnt mit sicherm Fuss itzt auf den Wolken gehn,
die sich euch unterstreun. Ihr selbsten w8rdet sagen~
wenn eine solche Wahl euch wUrde filrgeschlagen,
1hr soltet kehren um: Bewahre mich mein·oott,
dass ich aus Freud' in Leid, aus Leben in den Tod,
aus Ruh 1 in stl\rme z8g' ! ach! allzuwahr, in Stilrme.
Was 1st es seit der Zeit, dass schtidliche Geschwilrme,
die Krieger, unser Land mit sich auch angesteckt,
da immer eines noch in tausent Junge heckt
und hat sich wol besaamt? was ist es, soll ich sprechen,
1

Vgl. Pyr1_tz, a. a. O. , S. 260.
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wol anders seit der Zeit, als wenn die Klippen brechen,
die Aolus verwahrt, die Winde reissen aus
und brausen durch die Welt? Da krachet rnanches Haus,
manch edler Bau zerbricht. Wir haben es gesehen,
ach leider! allzusehr, wie uns bisher geschehen,
wie una der Kriegssturm hat hin und her verweht,
die Stgdte durohgesaust, die D8rfer umgedreht,
das Nichts ihm ~hnlich ist.
(PW II 11, 11-29)
Als ganzes Gedicht besteht PW II 11 aus drei Teilen.
verse 1-8 erklAren den Grund filr den Leichengesang:

1)
"d~r

wilde Wilrger,/ dem euch Gott zahm hiess sein, sich auch an
euch gemacht/ und durch sein scharfes Recht, wie Alles,
urngebracht 11 (Verse 2-4).

Dann in Versen 5-8 stellt Fleming

die rhetorische Frage, ob man traurig sein solle, dass Herr
Ilgen tot 1st.
Lebenden.

2) Verse 8-J8 behandeln das Geschick der

Fleming spricht von der

jdhrigen Krieg.

Z~rst8rung

im Dreissig=

3) Verse JS-40 sind die Schlussfolgerung

der ersten zwe1 Telle des Gedichtes:
eine Todessehnsucht aus,

rn~.mlich

Pleming drilckt darin

dass es besser sei, bald

zu sterben, denn das himmlische Leben nach dem Tod sei dem

irdischen Leben vor dem Tode vorzuziehen.
Von 16J2/16JJ, als PW II 11 gedichtet wurde, bis
September 1638, als PW IV 52 geschrieben wurde, hat.Fleming
sein Bild des Krieges a.ls zerst8renden Sturm nicht wesentlich
gegndert.

Der Unterschied zwischen PW IV 52. und PW II 11

liegt in der Ursache des Krieges:

Verse 5-10 in PW IV 52

erklHren den Grund des Krieges als himmlische Erregung gegen
die Silnden der Menschen.
Nicht nur um dieses zwar, dass, seit der harte Himmel,
von Silnden aufgereizt, e1n blutiges Getlimmel

.3.3
auf unser Vaterland, das arme,· hat erregt,
das achtzehn Ja~re nun auf eine Stelle schl~gt
und noch nicht h8ret auf, --du einigs aller Landen
in Alemannien bist unverr~ckt bestanden,
so ganz, dass, .da die Glut die ngchsten Nachbarn frass
und nun der Wilde Brand dir auf der Achseln sass,
dich doch kein Schade traf. Wie wenn das wetter blitzet
und auf den dicken Wald viel' Donnerkeile sprfitzet,
die steinern' Eiche sp~lt, der Fichten Kraft zerbricht:
blos an den Lorbeerbaum wagt sich kein Donner nicht.
So steht ein hoher Fels, lHsst die erbosten Wellen
an seiner starken Br'ust umbsonst zurilcke brgllen;
der Zorn der Flut kehrt umb, und, weil er mehr nicht kan,
so sch~umt, so brennet er und f~llt sich selbsten an.
Umb dieses zu voraus, dass Fama steigt zu Wagen,
dein unerh8rtes Lob der Erden anzusagen;
sie schriet den v8lkern zu: wenn, ruft sie, ists
dass man wol Persien in Holstein hat gesehen, Lz-eschehen
als w1e es 1tzund k8mt? Das seltzame Gerilchte
erschallet durch und durch.

(PW IV .52, 5-26)
Diese Verse zeigen Flemings tfuerzeugung, die Gesandt=
schaft sollte eine neue diplomatische Orientierung, die ein
Ende des Krieges verursachen konnte, bezwecken.

Die

eigentliche Mission, die Erwerbung des Seidenimports, wurde
jedoch innerhalb der filhrenden Innenstruktur der Gesandt=
"
Jl
schaft--namlich
unter crusius, Bruggemann
und Olearius--

strikt geheim gehalten.
PW II 11 behandelt unmittelbar das Thema Tod; wie
steht jedoch das Todesmotiv zu PW IV 52?
Zerst&rung des Krieges unbedingt als
werden.

Hierzu vergleiche man Vers

Getilmmel".

11

zwar kann die

t8tend 11 gedeutet

6 "ein blutiges

Auch in PW IV 52, 101 findet man die Eeziehung

Krieg .urjd Tod:

"Erheb' Germanle, de1n sterbendes Gesichte".

Aber sonst durch w8rter wie "spriltzet", "zerbricht", "spEilt"
(Verse lJ-15) wird die zerst8rerische Kraft des Wetters

J4
gegen lebendige Formen (BAume) ausgedrilckt.

Auch anderswo

verbindet Fleming unmittelbar den Krieg mit Tod.
Be1sp1el wird PW IV

53, 50-52

Als

herangezogen, well dieses

Gedicht am 6. September 16J8, nur ein paar Tage nach PW IV

52,

geschrieben wurde.
Als aber gleich der Krieg,
erbarm' es Gott,der Krleg,mit welchem wir und Deutschen
von so viel Jahren her nun ganz zu Tode peitschen, •••

(PW IV 52, 50-52)

.

Andere Stellen mit derselben Beziehung Krieg

= Tod,

befinden

sich in PW II 1, b; PW II 9, 51 & 119-122; 0 I 1, 50-51.

In

der Dichtung Flemings 1st der Tod unmittelbar mit dem Krieg
verbunden.

Eine Metapher f&r den Krieg 1st der Sturm.

Diese Metapher, nun auf PW IV 52, 5-26, gezogen,
erglbt die Gegenllberstellung t8tenden Krieg-lebensschiltzende
Gesandtschaft.

Dabei wird durch die Qesandtschaft der Himmel

und die Erde vers8hnt, der stilrmende Tod h8rt auf.
Sturm und Schiffbruch.

Die zweite Form des direkten

Einflusses ist der Gebrauch des Sturmmotivs in den Stellen,
die den Schiffbruch beschreiben.

46;

PW

IV 1+9; PW IV 5J, 135-164.

Diese Stellen sind:

PW IV

In diesen Stellen 1st der

Sturm kein Bild, keine Metapher, sondern harte Wirklichkeit.
In allen drei Stellen stehen drei Motive in bezug auf

den Schiffbruch:

1) das Sturmmotiv; 2) das Todesmotiv; 3)

das Motiv der g8ttlichen Bestimmung.

Der Gebrauch des

des Motivs des Sturms und des Todesmotivs wird beim Leser
der Stellen klar sein und er bedarf hier daher keiner weiteren

3.5
ErklArung.

Der Gebrauch des Motiv~ der g8ttlichen

Schicksalsbestimmung

sol~

hier jedoch noch erlgutert werden.

Es wurde an anderer Stelle bereits besprochen, dass der Tod
eine Vollziehung des Willens Gottes 1st.
genannten Stellen ist das Gegenteil

In den drei oben

ges~hehen:

Gott erl8st

die Menschen aus dem Tode und schenkt ihnen weiteres
irdisches Leben.
IV.

GLEICHLAUF:

TOD= LEBEN

In diesem Abschnitt wird das Motiv Tod - Leben
behandelt.

Das Motiv steht in unmittelbarer verbindung mit

dem Motiv des organischen werdens und mit dem Thema "Gott".
Hier muss rilckgreifend kurz noch einmal das Motiv des
organischen werdens wieder behandelt werden.
Das Motiv des organischen Werdens kommt in zwei
Gedichtsgenren vor, namlich in den Poetischen W~ldern und
in den Oden.

Obwohl in den anderen Bilchern Flemings

Naturbegriff eine Rolle spielt, kommt das genannte Motiv
jedoch dort nicht vor.

Fernerhin sind die Stellen--mit der

einzigen Ausnahme von PW I 9--nur durch Flemings Le"ichen=
gedichte belegbar.
Die ErklArung fBr diese absichtliche 8rtliche Stellung
lieet nicht allein in den Themen und der Situation des
Lelchengesangs.

Die Hochzeits- und Liebesgedichte sind vom

Thema her nicht geeignet f8r den Gebrauch dieser
Kombination; die Bibher "geistlicher Sachen 11 behandeln

J6
haupts.M.chllch das enge verhM.ltnis Gott-Mensch (obwohl auch
h1er die Natur, die kleine und grosse Welt eine gewisse
Holle zu sp1elen haben).

Die barocke Einteilung eines

Gedichtswerks in diese Gedichtsgenren sche1nt der Faktor zu
sein, warum das Motiv des organischen werdens nur in den
Le1chenges!J.ngen aufzuf1nden 1st:

sie sind die e1nz1g dazu

geeignete Ausdrucksform.
Das Motiv des organischen Werdens 1st ein GleichlaufMotiv (die Bezeichnung "Gleichlauf-Motiv" 1st allgemeiner).
Ein Gleichlauf-Motiv, das in

~hnlicher

Weise wie das Motiv

des organischen werdens gebraucht wird, ist das "Erde-Motiv".
Hier wird nicht von Bllihen und Verwelken geredet, sondern
von Sterben als "Tun" oder "Brauch"- der Erde.

Di.e Erde wird

auch "der Mutter Schoss" genannt, in den der Gestorbene

gelegt wird:

1

Sterben und geboren werden
1st das alte Tun der Welt.

Dieses ist der Brauch der Erden,
das sie Ewigs nichts nicht h~lt.
was die Zeit vor hat geboren,
wird mit ihr durch sie verloren.
(0 II

16, 55-60)

Das Erde-Motiv wird in derselben Weise wie das Motiv des
organischen Werdens angewendet.

Deshalb kann man die zwei

Motive als gleichbedeutend betrachten.

Die zwei Motive

zeigen nicht nur den Gleichlauf, der Mensch stirbt wie eine
1

Vgl. a. PW II 4, 6-9; 0 II 17, 55-60.
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Blume> sondern deuten ausserdem an, dass der Mensch nach
dem Tode wiedergeboren wird. 1
Wie schon erwfihnt wurde, wird das Motiv Tod=Leben
manchmal mit dem Motiv der g8ttlichen Schicksarnbestimmung
kombiniert.

Diese Kombination bedeutet ein Leben mit dem

Himrnelvater.
das

himml~sche

In O II 14 bedeutet die Kornbination nicht nur·
Leben nach dem irdischen Tode, sondern auch

die Verbindung der kleinen und grossen Welt schlechthin.

25

Wo selbst die Natur hin stehet,
wo die grosse Welt hin gehet,
dem eilt auch die kleine zu.
Sterben und geboren werden
1st das stete Tun der Erden;
nur ihr Tod ist ihre Ruh'.

Vers Nr.:

Sterben 1st der Weg zum Leben

vers Nr.:

49

Es ist alles Gottes Gabe.

vers Nr.:

55

Kleine Tochter, sei nun seelig
vers Nr.:
und zeuch uns auch stets allm~lig
nach dir auf und Himmel an,
dass auch wir der Zahl der Frommen
in die du bist aufgenommen,
balde werden zugetan!
(aus: O II 14)

73

1
~7-15;

27

29

77.

Vgl .. auch PW II 14, 92-97; PW II 3, 26-30; PW II 12,

0 II 10; 0 II 14; 0 II 17.

KAPITEL IV
UNBESTXNDIGKEITSMOTIVE
I. · UNBES'I'A.NDIGKEIT AN SICH ·

In mehreren Gedichten drilckt Fleming die Auffassung
aus, dass alles Irdische vergeht.
sind P~ IV
PW IV

Die betreffenden Stellen

5; PW IV 17, 54-57 & 68-70; PW IV 50, 55-56;

54, 99-112; o I 6, 5-8.

in denen der Gebrauch des

Da es mehrere stellen gibt,

Unbest~ndigkeitsgedankens

ghnllch 1st, kann man von einem Motiv sprechen.

immer

zwe1

·typ1sche Beispiele filr das Unbest!A.ndigkei tsrnotiv sind PW IV·

5 und PW IV 54, 99-112.

Diese zwei Stellen werden bier kurz

behandelt, weil der ~ortlaut beider ~hnlich 1st.

PW IV

5

wurde im Jahre 1631 und PW IV 54 1m Jahre 1638 geschr1eben.

Rnderung in
D1e zwe1 Daten weisen also keine bedeutende ..
Flemings

Unbest~ndigkeitsauffassung

auf von seinem

dichterischen Anfang bis zur Reife.
Der Himmel treibt die Luft, die Luft bewegt die Erde,
das Wasser eilet fort, di~ Sonn- und Mondenpferde
die steigen auf und ab, der Sternen P8fel tanzt,
die Glut reisst fiber sich und wird mit nichts umschanzt.
Wo HM.user sind, war Flut, wo stM.dte, sind nun wl:l.lder;
vor ~ilgel, itzund Tal, vor Kli9pen, itzund Felder.
Das Jahr ist niemals gleich, bald ist es kalt, bald helss.
Wir Andern uns mit ihm, itzt sind wir jung, bald gre~s.
Schau an diss grosse Das, das Ph8bus G&ul' umrennen!
Wie stark es immer 1st, noch wird es mtissen brennen.
Man lebe, wie man sell, und brauche seiner Zeitt
·
Hier ist best~ndig nichts als UnbestAndigkeit.

(PW IV 5)
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Wo 1st Semiramis,
ihr Bauwerk,F1eiss und Kunst? Wo dein Coloss,Rhodis?
Rom,Nilus,eure Pracht? Wo sind sie nun itzunder,
die Trutze der Natur, die weltgepreiste Wunder?
Stfind 1 ihr Ged~chtnuss nicht 3uf unsern Bl~ttern dort,
so wAr' es lgngst schon auch mit ihren werken fort.
Nlchts steht, ~as fallen kan. Was Erde Mutter heisset
und ze1 t zum Vater h21.t ,das fleucht, verschleisst und
·
/reisset.
Gold reizt den Dieb und Feind, Stahl rostet---Und wird al~
Stein frlsst das TJJetter 9.US ,Holz brennt und faulet bald.
was so komrnt,geht so fort. Tus einer nur 11nd traue
des Marmels Ewigkeit! Er gehe ·hin uncl haue
sein Tun und was sell stehn in festes Eisen ein
und sch~ue, wo es denn nach kurzer Frist wird sein!
(PW IV_54, 99-112)
In beiden Stellen, FW IV 54, 99-112 und PW IV 5, sind
die Natur sowie die :nenschliche Leistung vergEinglich; 1 die
Natur und der Mensch sind nur von kurzer Dauer (FW IV

5,

8).

Der Grundgedanke in beiden Stellen 1st Vergl!nglichkeit U:nd.
nicht eine Kausalitg,t zwischen Naturereignlssen und Menschen;
eine solche

K~usalit~t

besteht dennoch im_Zusammenhang mit

Flemings Naturauffassung, sie wird jedoch nicht mit seinem
'

Unbestgndigkeitsmotiv verbunden •

2

. Fleming steigert den Unbest~ndigkeitsausdruck der PW

IV 5 und PW IV 54, 99-112, indem er in S II 1 den Gedanken
extremer ausspricht:

das Leben wird als Zeichen der

Flilchtigkeit angesehen.
"

1 symbole der rnenschlichen Leistung sind "St.M.dte",

"Hauser" (PW IV 5, 5); "Samaranis 11 , "Rom", "Pleiss und
Kunst", "Coloss" (PW IV 54, 99~102).
2wenn Fleming vom Xnderen mit dem Jahre (PW IV 5, 8)
oder vo-n "Bllittern" (PW IV 54, 104) spricht--Bl~.tter =
Dichtung, eine Vari9.tio um d.as wort "Kunst"--so 1st das
ke1ne nat5rliche Kausalit~t.
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Eine Dunst in reger Luft,
e1n geschwindes Wetterleuchten;
Gilsse, so den Grund nicht feuchten;
ein Geschoss, der bald verpufft,
Hall, der durch die Tiler ruft;
Stilrme, so uns Nichts sein deuchten
Pfeile, die den Zweck erreichten;
Eis in einer warmen Gruft;
Alle diese sind zwar rilchtig,
dass sie flilchtig sein und nichtig.
Doch wie Nichts sie alle se1n,
so 1st doch, o Mensch, de1n Leben,
mehr, als s1e, der Flucht ergeben.
N1chts 1st Alles, du sein Schein.
(S II 1)
Auch hier dienen Beispiele der Natur dazu, die Fl8chtigkeit
des Lebens darzustellen.

S II 1 1st mit S IV 1 und S IV 13

eines der wenigen Sonette, die Fleming im vierfilssigen
Versmass gedichtet hatte.

Das kilrzere Versmass wurde also

absichtlich vorgezogen, um die Fluchtigkeit
noch deutlicher
"
auszudrilcken.

Aber es lisst sich nicht nur der Fllichtig=

keitsgedanken aufweisen, sondern auch die Auffassung_vom
"Leben als Schein" und vom "Leben als Nichts 11

•

Das Leben als Nichts oder das Leben als Schein sind
zwei Elemente in der Aussage des Contemotus mundi.

Dazu

gebraucht Fleming auch andere begriffsghnliche Ausdrftcke,
wie z. B. "Wind und Schatten" (PW IV 49, 14), "Rauchn oder
"Nebel" ("Nebel" 1st die Umkehrung von "Leben"), ein
"Zuchthaus voller Not", "Kerker der Vernunft" (PW II 14,

85-87) unter anderen mehr.

Die Elemente Leben-als-Nlchts

oder Leben-als-Schein erscheinen auch in Verbindung mit
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andereri Motiven.

In O II 2,

mit dem Stern-Motiv zusammen.

49~54

steht das Nichts-Motiv

In PW II 14, 85-88; 0 I

5,

21-25 und zum Tell-auch noch in O II 6, 121-122 steht das

Schein-Motiv im zusammenhang mit zwei anderen Motiven.

0 II

6 und PW II 14 sind Leichengedichte mid mi t O I 5 1st der
Tod e1n gemeinsames Thema in allen drei Gedichten.

Es

besteht in den drei Gedichten ein komplexes Verhgltn1s
zwischen dem Schein- oder Nichts-Motiv, 1 dem Todesmotiv

und dem Gottesglauben.

2

Die drei Gedichte haben folgende

Punkte gemeinsam:
Das menschliche, irdische Lebe~ ist ·wertlos.
wenn man stirbt, gibt es ein Leben der Seele im
Himmel.
Die Lebenden sollen Gotteswillen trauen.
II
In d em man Gotteswillen traut, fa1lt
das Lei d en
und clie Triibseligkeit weg und man f1ndet eine
innere Ruhe.

1.

2.

3.
4•

Hier wird wieder eine seelische Lage ausgedrilckt:
indem man die Welt verachtet-, Gotte+il.len traut und den

Blick zu einem Himmelsleben richtet, findet man eine innere
Ruhe

w~hrend

des irdischen Lebens.

Der Conternptus mundi 1st

bei Fleming ein Teil seiner Theosophie und als solches 1st
er auch ein seelsorgerisches Problem.
II. DAS MOTIV DES SEIT DZR GEBURT
STETS DEM TODE ERGEBE~EN LEBENS

1

PW V 16, 16-17, .in dem der Leib (also das irdische
Leben) als Schein vorkommt, 1st ein petrarkistisches
Concetta und wird daher hier nicht behandelt.
2 Vgl. a. PW I 15 (Chr1stus-Leben & Flemings silndiges
Leben).

.
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Fleming schreibt nicht nur. v·om kurzen Bestand des
·Lebens, sondern 1st darilberhinaus davon ilberzeugt, dass das
Leben von Anfang an dem Tade ergeben se1.

Die Stellen, in

denen diese Auffassung nachweisbar ist, sind PW II 2, 36-37;
O I

5, 5-6 und O II 2, 31-32.

PW II 2, 36-37 und O I

~'

Die Bedeutung der Stellen

5-6 1st im Wortlaut schon klar zu

verstehen.
Die Jungen, wie die Grauen
sind stets dem Tode reif.
( PW I I

5 , 3 6-.3 7 )

Sein .Ende war ihm da schon auserkoren,
eh' als ihm noch sein Anfang war geboren
(0 I 5, 5-6)
O II
Erkl~rung.

2, 31-32 bedarf vielleicht noch elner kurzen
Die Ode ist ein Leichengesang auf das Sterben

zwei jungen Stammesprossen 11 (Vers 4).

Das Gedicht hat

schon als Ursache das Verhgltnis jung-Tod.

Der zweiversige

von

11

Satz, Verse 31-32, wurde van.Fleming so gedichtet und
gestaltet, dass die Betonung des jambisChen Versmasses auf
das Wort "stets" fgllt; dadurch gewinnt der Satz die
Bedeutung "von der Geburt an war das Leben dem Tade ergeben":
Dein Leben war ein Leben,
das stets dem Tod' ergeben
(0 II 2, .31-.32)

Die zwe1 Oden,
~elterer

ander~n

o II 2

und O I 5, .bedilrfen noch

Aufmerksamkeit, weil Fleming dieses Motiv mit
Motiven verbindet, die filr seine Weltanschauung

grundlegend sind.
Neben dem Leben-als-Nichts-Motlv und dem Leben-als-

4J
Sche1n-Mot1v erscheint auch dieses Motiv mit Flemings
Gottesglauben zusarnmen.

Das Thema Tod-Gott wird anderswo

in dieser Arbeit, im zweiten Kapitel, behandelt; es m8ge
genOgen zu erwdhnen, dass Fleming glaubt, der Tod werde
von Gott bestimmt.
Nach 0 I

1

5, 29-J2 und O II 2, 67-72 lebt die Seele mit.

Gott im Himmel, nachdem der K8rper stirbt.
· scheidet zwischen Himmel und Erde:
(0 II 2, 49-54) und das "Grab" (0 I

Fleming unter=

die Erde ist

11

Nichts"

5, 31-32); der Himmel

1st der Ort des seelischen Lebens mlt Gott ( O I

5,

19-32;

0 II. 2, 67-69) •

Zusammenfassend sell folgendes erw£hnt werden:

die

zwei Oden haben e1ne sprachliche Komposition verschiedener
Aufbauelemente, die in einem bestimmten Verh~ltnis zu
einander stehen:
Leben-Tod
Seele-Leib
Gott-Mensch
Himmel-Erde
Erde = k8rperlicher Grab;
Leben

1.

2.

J.
4.
5.

Himmel = seelsiches

Das Motiv des stets dem Tode ergebenen Lebens gewinnt

durch die Verbindung mit dem Motiv der g8ttlichen
Schicksalbestimmung, die wiederum mit anderen Motiven
verbunden wird, komplexe Ne.benbedeutungen.

Um das Motl v

des stets dem Tode ergebenen Lebens richtig zu verstehen,
1

II
Das Motiv der gottlichen
Todesbestimmung steht in
O II 2, J1-J6 und in O I 5, 5-8.
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muss es in verbindung mit dissem antithetischen Motivmatrix
·analysiert werden.

III.

VANITAS

Wenn man die gesamte Motivik des UnbestlAndigkeits=
motivs und des "Stets-Mo.ti vs 11 betrachtet, so erg1bt sich
folgendes Schema:
"Das kurze, verg~.ngliche Leben und die
Todverfallenheit des Menschen" 1
Das 1rdische Leben 1st "Nichts", "Nebel",
"Rauch" oder "Schein": also das Element des
Contemptus mundi.
Es besteht ein Verh~ltnis zwischen·Leben und
Tod, Himmel und Erde, Gott und Mensch.
Nach dem irdischen Tod gibt es ein Leben der
Seele im Himmel.

1.

2.

J.

Fleming verwendet das Wort "eitel" bloss zweimal,
n~mlich in

PW IV 49, 13 und in O IV 10, 42.

Stellen sind nicht aufschlussreich _genug, um
Begriffsbestimmung genau zu erfassen.
Struktur der Motive angewiesen.

Diese zwei
Fleming~

Man 1st auf die

Beck-Stlpersaxo beschreibt

Flemings Verganglichkeitsbegriff als Vanitas.

Ingen

verwendet S II 1 als Beisp1el des Flilchtigkeitsbegriffs in
.
. .
2
der barocken Vanitas-Aussage.
Ingens Analyse wird hier
bevorzugt, denn in einem l~ngeren Kapitel ilber die V~nitas
werden besonders die dichterischen·Themen und Motive
untersucht~

besteht

61-67.

~us

Die Vanitas-Aussage in der Barockdichtung
folgenden Aufbauelementen:

1 rngen, a. a.
2
Ingen,· a. a.

.

o.,. s. 61.
o., IV. Kapitel,

I., 1. Vanitasa Seiten

1.
2.

J.

4.

5.

6.

Blumenmetapher filr menschliches Leben und Tod
Metapher des sturzenden Windes
Verg~nglichkeit und Kilrze des Lebens
Flfichtigkeit des Lebens
Metapher des Lebens als Rauch, Nebel, Nichts,
u.a.m.
Letzter Wert ist Gott.
Es ist von diesem Schema her klar, dass die Vanitas

nicht die einfache Aussage der Weltverachtung ist.

Eben=

falls 1st die vanitas nicht die einfache Aussage, das Leben
sei eitel oder bedeutungslos.
/

Vielmehr 1st die Vanitas-

Aussage ein Ineinanderwirken versohiedener Motive und
Themen, die die Erkenntnis ausdrilcken, dass Gott der h8chste
Wert 1st.

Die Vanitas ist ein Element einer Theosophie.

besteht eine vielfache ~bereinstimmung zwischen Flemings
UnbestElndigkel tsbegriff und dem der Verni tas.

Es

KAPITEL V
DER DICHTER UND DER TOD
I.

DIE DICHTUNG

In PW IV 54 redet Fleming von der Macht der Feder im
Vergleich zu der Macht des Schwertes:

Wer Schreibwilrdiges tut,
der hglt die Schriften wert./
Zwei Dinge sind gleich gross:
die Feder und das Schwert,/
der Harnisch und das Buch.
Eins muss das ander' schiltzen ...
(PW IV 54, 127-129)
Es folgt dann ein Bild von Alexander mit "Buch und Dolch"
(Verse 137-138) und ein Lob ffir Caesars Faust, die zugleich
schHigt und schreibt (Verse 139-140).

Gott hat das Buch

und das Schwert "alsbald er die Natur und diese Welt
erfunden" (Verse

1~1-142).

Wie das Schwert die Kunst

schiltzt, so 1st die Kunst des Kaisers Zier:
Kunst 1st der Menschen Schutz
und selbst der G8tter St~rke./
Schau unsre Pallas an,
geharnschter Mars, und merke,/
wie wol ein Koof voll Witz
und Leib mit Rllstung steht,/
wie sch8n ein Kaiser doch
in unsArn Lorbeern geht!/
Kunst ist die Tugend selbst •••
(PW IV

54, 145-149)

In versen 100-112 steht, wie die Dichtung der
_UnbestAndigkeit alles Irdischen trotzt:
welter, wHhrend alles Andere vergeht.

die Dlchtung lebt
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Senst Alles folgt der Zeit.
Nur unsre sch8nen Bil0her/
s1nd filr dem Untergang'
am allerbesten sicher/
und trutzen ieden Tod.
(PW IV

54, 113-115)

Die Stelle 113-176 wurde mit dem Gebrauch van zwe1
Kontrasten aufgebaut :·

der Herr und der Dichter.

Das Werk -

des Herrn ist unbestlindig und vergeht; de.s Werk des Dichters
kann nicht vergehen.
durch die Dichtung

Die Herren und ihr Werk k8nnen nur

best~ndig

werden.

Deswegen nennt Fleming

die Dichtung "der Menschen Schutz"i "der G8tter StHrke" und
"die Tugend selbst":

denn Gott

11

der weise.Sch8pfer" (Vers

145) hat die zwei, den Herrn und den Dichter, verbunden
(Verse 141-144) .

Das "Herrenwerk" 1st nicht ''stark genung

gebaut" (Vers 144) und wird "gesdlrkt" (Ver 164) durch
"den besseren Witz" und Klugheit des Dichters (Vers 161).
Verse 99-112 geben Beispiele der Unbestllndigkeit der
Menschenwerke und der Natur.

Unter "Menschenwerk" 1st

"Bauwerk", "Coloss", "die Pracht Roms und des Nilus" zu
verstehen.

Auch Holz, Eisen, Stahl und Stein k8nnen dern

Wetter nicht trotzen.

Wie schon in den Versen 113-115

zitiert, ist Dichtung unverggnglich.

Die Dichtung verleiht

aber auch dem Menschenwerk und gestorbenen Helden UnvergMng=
lichkeit. 1
Stilnd' ihr Gedgchtnilss nicht
au~ u~sern Bl~ttern dort,/
so w~r' es l~n~st schon auch
mit ihren werk~n fort./

(PW IV 54, 103-104)

1

Vgl. a. PW IV 44, 27-Jl.
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II.

DER DICHTER

Ein wichtiges Thema in PW IV 54 1st der Dichter als
Lftgner.

Dies 1st ein altes, schon in der Antike bekanntes

Nach der These Ingens 1st es ein beliebtes "Leit=
motiv" der Renaissance- und Barock-Dichtung. 1 Filr Fleming

Thema.

ist die Dichtung von Gott gegeben, 2 1st "Mentschenschutz",
"G8tter Stl:lrke", "die Tugend selbst" und der Weg zur
Unsterblichkeit.

Deswegen kann folgerichtig der Dichter

kein Lfigner sein (dazu vgl. auch PW IV 54, 285-292).
In Versen 81-99 betont Fleming die Sch8pferkraft des
Dlchters.

Mit der Poesie sch8pft der Poet eine dichterische

Wirkllchkeit.
Inspiration

Diese geschaffene Wirklichkeit

von der nicht-dichterischen Welt.

ni~mt

die

Aber die

dichterische Wirklic.hkeit vergeht nicht, sie ist eine
Urkraft des Weltalls, sie verbindet Gott, Erde und H8lle.·
Apollo lehrt uns aus den gesunden saiten
die rechte Panacee filr Sterben zu bereiten.
Diss, mein 1 ich, ist der Stein, den ~hr so ofte preist,
ihr Sowhen, und der Welt doch gar zu selten weist.
Wo wdr• Ulyssens Witz, !neas kluge St~rke,
wo du selbst, Jupiter, und deine grosse werke,
die Rom rdhmt und Athen? Ich wolte sagen fast,
dass du den Himmel blos nur uns zu danken hast
und deinen Obersitz. Durch uns scheint Titan heller,
steht fester Erd' und See und l~uft der Himmel schneller.
Wir halten die Natur, den strengen Zeitstrom, auf
1
2

Ingen, a. a.

o.,

S. 53-56.

Dichten als Gabe von Gott oder vom Himmel: PW IV 7;
PW IV 23, 42; PW IV 44, 57-59; PW IV 53, 39-44; PW IV 54,
81-82. Vgl. a. Opitz, Poeterey, Capitel VIII. Opitz'
Q,uellen werden von c. w. B13rghoeffer belegt, Martin Ouitz'
·Buch der deutschen Poeterel (Dissertation granKfurt, 1888;
Frankfurt : Knauer, 1888).

und wenden mit der Hand der Elementen Lauf.
Sonst Allem 11egt an mis. H_at remand· uns zu Freunden,
so lebt, so stirbt er wol, so siegt er seinen Feinden
noch zweimal dapfrer an. Wir machen Grosse kle1n
und schwache F~uste stark, nStchdem es uns kommt ein
und man es mit uns macht; wir stossen zu der H8.llen
und heben Himmel an; wir bauen und wir f~llen
uns nichts nicht um und an.
(PW IV 54, 81-99)
Wie die Poeten "die rechte Panacee" gegen den Tod zu
bereiten w1ssen, so k8nnen die wahren Dichter nicht vergehen:
Die trefflichen Poeten,
die R~cher der Natur, die k8nnen, Tod, dich t8dten,
sind, Gift, dein Gegengift; sie k8nnen nicht vergehn
und machen Andere, so f~llen, wieder stehn.
(PW IV 54, 57-60)
Ahnl1ches
"
steht in:

PW IV 7, 1-16; PW IV 15, 65-68 (bezieht

s1ch auf den Musiker); PW IV 44, 139-142 (bezieht sich auf
Opitz) & 71-7 5; PW IV 51, 57-60 & 61-6.5 & 45-:-.48; PW IV 53,

421-424 & 412-418 & 441-442; PW IV 54, 7J-82 & 113-115.
Aus der Auffassung der Unsterblichkeit durch das
gedichtete Werk kommt der Begriff der Unsterblichkeit durch

Das Ruhm-M 0 tiv muss in dem KapiteJ. fiber Tod und Krieg,

Ruhm.

also 1m sechsten Kap1tel, wieder aufgenommen werden. 1
Das Ruhm-Mot1v wird in sprachlicher Hinsicht

verschiedenartig ausgedrflckt, mit Verben oder Adjekt1ven

(z. B. PW IV 50, 113-116; PW IV 54, 53-60).
Stellen wird das Motiv mi t

gedrilckt.

11

In diesen

rilhmen" bez. "rilhrnlich" aus=

Der "Ruhm" 1st vielleicht die bevorzugste Form.

Das Wort "Ruhm" wird auch ohne Unsterblichkeits=
begriff verwendet.
1

Vgl.

jed~ch

Diese Stellen werden hier also nicht
PW IV 48, 21-22 (Mars-Kunst-Motiv).
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behandelt; es soll nur auf das Thema der Unsterblichkeit
durch den rfihmlichen Tod eingegangen werden. 1
Diss bleibt mir ungestorben,
was ich durch Fleiss und Schweiss mir habe nun erworben,

den Ruhm der Poesie, die Schlesiens Smaragd
zu allerersten hat in Hochdeutsch aufgebracht.
(PW IV 53, 27-30)
Das Motiv ist von der Antike her bekannt; bei Thukydides

wird·es

erw~hnt;

es wird von Petrarca behandelt; es 1st in

der Renaissance ein beliebtes; es steht am Anfang der
Poeterey in dem von Aug. Ishara auf Latein verfassten
Gedicht an Op1tz~ 2

Fleming hgtte das Motiv von verschiedeoen

Quellen ubernehmen k8nnen •.

Eine wei tere Untersuchung auf

den Urheber milsste erfolglos bleiben.3
1

Das Motiv erscheint in:

PW II 9, 159-161; PW II 10,

53-55; PW II 14, 43; PW IV 17, 81-82; PW IV 31, 57-58; PW
IV 44~ 110-116; PW IV 50, 113-116; PW IV 53, 27-31; PW IV

.54, .5.J-60.

.

2

Fllr eine Analyse des Motivs in der Grabplastik s.
Erwin Panofsky, Tomb Sculpture (New York : Abrams), S. 69-71.
3
E1n Vergleich zwischen Flemings und Opitz• Gebrauch
des Motivs steht in der Dissertation von Eva Dilrrenfeld,
Paul Fleming und Johann Christian Gilnther (Tilbingen : 1964),
s. 219-220 und 2J0-2JJ; filr dessen Gebrauch bei Gilnther s.
ebenda s. 213. Ein Vergleich des Gebrauchs bei Petrarca und
Johannes von saaz steht im Aufsatz von Walther Rehm, 11 zur
Gestaltung des Todesgedankens bei Petrarca und Johannes von
Saaz" in ~ Ackermann ~ E8hmen de~ Johannes ~ Tepl und
·seine Zei ~, hrsg. v. Ernst Schi"larz, Wege der Forschung
CXLIII--rDarmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft,
1968), So 53-54. Dieser Aufsatz 1st fUr eine waitere
Interpretation Flemin7'"3 Petrarkismus nicht uninteressant
aber Fleming zeigt in seiner Sprache keine Spur, dass er das
Buhm-Motiv von Petrarca direkt entnommen h~tte. Fleming
scheint den Ackermann ~us B8hmen nicht gekannt zu haben,
zumindest weisen Flemings Werke ilberhaupt keinen Einfluss
von dem Ackermann auf. D3S Ruhm-Motiv bei '1 hukydides t.rird
von Ernst Benz erwM.hnt, D9.s Todesr:roblem in der ~notsc~1en
Phllosophie (Stuttgart :KOhlhamm3r, 1929), S-:--6-~). Ingen
8bersieht das Motiv vollkommen.
1

KAPITEL VI
DER KRIEG UND DER TOD
Es muss zuerst der Unterschied darge3tellt werden

zwischen dem "Krieg", der sich auf den Dreissigjlhrigen
Krieg bezieht, und dem "Kreig" als petrarkistisches Concetto.
In PW III 2, 24 steht "ich welt auch in den Kreig".
Stelle, besonders in Anbetracht

de~

Diese

Mars-Cupido-Metapher

in versen 95-100 und 243-244, 1st durchaus petrark1stisch
zu verstehen.

Die Mars-Cupido-Metapher bezieht sich auf die

Abwehr der Gel1ebten bei der Vollziehung der Liebe.

Es

handelt sich hier urn die Keuschheit einer, die perfekt und
g8ttlich bleiben muss. Das Thema wird hHufig in Ged1chten
verwendet, die die Brautnacht besingen.

1

Dieses Kap1tel behandelt nur das Thema des Todes im
Dre1ssigjghrigen Krieg.

I •

DER

MEI'~SCHLICHE

TOD IM KRIEG

N1cht jede Stelle, in_der der Tod im Krieg vorkommt,
soll hier besprochen werden, denn
desselben Themas.

In der

11

~as

Motiv 1st eine variatio

Kriegsdichtung" Flemings wird die

Zerst~rung w~hrend des Krieges betont.

Dieses Thema wurde

1
vgl. hierzu Leonard Forster, The 1£.l. Fire : Five
Studies in European Petrarchism (Camoridge . Cambridge
Universit~ µ ress, 19591, S. 1ITT3'-114; dazu a. Pyritz, a. a.
o!, s. 18J- 1s5.

i
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schon 1m Kapitel ilber die Unbest~ndigkeit, also im vierten
Kap1tel, angeschnitten.
"Wilder~

gemeint.

Mit "Zerst8rung" s1nd nicht nur

und "D8rfer", sondern auch das menschliche Leben
In der "Kriegsdichtung" wird immer wieder das

menschliche Elend und Sterben erwHhnt.

Fleming nennt den

Krieg "den blassen Menschenfrass" (PW II 9, 51; vgl. dazu
auch PW II 1, JO).

Der

11

Soldat zu Rosse" spricht vom

vergossenen Blut:
Wir sterben, wie wir leben,
frisch, dapfer, ritterlich. Wir sind dem Tod ergeben,
wir wuchern auf das Blut. Das teure Gut, der Tod,
1st keines Ieden Kauf. Uns ist es t~glich Brat,
was Andern seltsam lst.
·
(PW IV J, 65-69)
ftber den Rittertod wird im dritten Tell dieses Kapitels, in
dem reil ilber den Helden, noch · zu berichten sein.
1

PW IV

3,

65-69 wurde wegen des rrwucherns auf das Blut" als Beispiel
herangezogen, denn o1e Stelle ze1gt die Teilnehmer am Krieg·
als tBtende Kraft.

Die Stelle 1st mehr als eine Anspielung

auf bestimmte B1belzitate:

der Tod im Krieg ist so schlimm,

dass auch die Natur mitfilhlt.
Ach, wie viel Bache sind so blutrot hingeschossen,
wie manches Kriegers Blut f!rbt manchen grossen Fluss!
Wie hat ihr grilnes Kleid die Erde so begossen,
dass mancher Acker noch besudelt weinen muss!
Die Erde war nicht gnung die Toten zu versenken,
sie muste noch die Flut um Beistand sprechen an.
(PW IV 1, 81-86)
~er

Krieg bringt, wie beim Schiffsbruch (vgl. PW IV 53,

11-26), eine Konfrontation mit dem eigenen Tode.

Wie oft--

wie "tausendartig"--der eigene Tod h!ltte kommen k8nnen,
·drlickt Fleming folgendermassen aus:
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Das Zeichen ist nicht gut, in dem ich bin geboren,
weil Volk und Reich und ich auf Eins in Trilmmern gehn.
(PW IV 1, 105-106)
Wie ofte hab' ich nur verwaist werden m&ssen
durch Pest- und Sterbensnot, da vielmal eine Nacht
der bBsen Seuchen Gift von mir hat hingerissen
gar manchen niltzen Man und auf die Bahre bracht!

(PW IV 1, .81-86)
Die eigene Angst vor dem Tode in Krieg ist der Grund filr
P.lemings Flucht weg von Meissen:
Als aber gleich der Krieg,
erbarm' es Gott, der Krieg, mit welchem wir uns Deutschen
von so viel Jahren her nun ganz zu Tode peitschen,
mein Meissen drittens traf, so gab ich mich der Flucht
(PW IV 53, 50-53)
II.

DER TOD DEU'l SCHLANDS
1

Fleming filrchtet nicht nur den eigenen Tod, sondern
auch den Tod Deutschlands.

In PW IV 1, das Erweiterungen

des Themas "Krieg und Tod" enthlA.lt, spricht Fleming vom
Verfall antiker Zivilisationen.

Wie Rom und Athen

verf1ele~

so kann auch Deutschland vergehen (Verse 151-172).

In

Versen 229-234 fordert Germanie die "deutsche Treue" auf,
dass man filr Freiheit stirbt· (Verse 247-248).

"Ihr deutschen

Herzen musst der Deutschen Wolfart greifen/selbst unter
ihren Arm, soll sie erhalten sein" (Verse 259-260).

Das

Gedicht endet mit einem Appell zur Hilfe, damit "ein Ausgang
meiner Sachen" gefunden wird (Verse 290-297).

Die Hoffnung

auf einen Ausgang mindert das Elend und tr5stet Germanie
(Verse :'298-300).

Die trberschrift zu PW IV 1 ist ein

"Schreiben vertriebener Frau Germanien an ihre S8hne oder
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die Churfilrsten, Filrsten und Stgnde Deutschlands•:.

In PW IV

2, das nur Wochen nach PW IV 1 gedichtet wurde, ist ein
direkter Appell an den Herzog von Sachsen, Johann Casimir.
Auch PW IV 2 endet m.it den W8rtern "Hoffen 11 und "Helfen"
(PW IV 2, 53-56).

Wie in PW IV 1 1st dieses kein blesses

Wortspiel, sondern eine ernste Aufforderung, den Krieg zu
beenden. 1
Kern aller weisen Prinzen,
macht euch noch mehr·belobt bei aller Welt Provinzen
durch des Verstandes Flug! Geliebter der Natur,
fllhrt unser teutsches Reich zur rechten Friedens-Spur!
O wolte, wolte Gott, dass man einst k8nte sagen:
Gott Lob, wir haben iezt nicht ilber Krieg zu klagen!
Doch Hoffen 1st umbsonst, so lange Krieg und Streit
verlegt den sch8nen Pass zu Fried' und Einigkeit.
Helft ihr, dass Lehr' und Fried', ihr lltesten zu Sachsen
von Sachsen vorgepflanzt, bei Sachsen m8ge wachsen!
(PW IV 2, 47-56)
Weil der tats~chliche zweck der Gesandtschaft, die
F8rderung des Seidenhandels, strikt geheim gehalten wurde,
glaubte Fleming, die Mission sollte russische und persische
Hilfe gewinnen, mit der der Krieg beendet werden k8nne.

Am

Ende des PW IV 52 drnckt Fleming mit einem wortspiel auf
Brliggemann, den Leiter der Gesandtschaft, aus, dass er
Deutschlands Tod wieder ins Leben gebracht hatte.
Erheb, Germanie, dein sterbendes Gesichte.
Wir wissen, wo sie stehn, die nun fast reifen Fr&chte;
der Weg, der 1st gebahnt; die Brlick' hat man gemacht,
dadruch auch selbst dein Tod ins Leben wlrd gebracht.
(PW IV 52, 101-104)

III.

DER HELD

1Der llberaus anorrn&le Gebrauch von Ausrufungszeichen
zeigt, wie sehr Fleming den Frieden herbeisehnt.
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In dem Kapitel "Gott und Todh wurde gezeigt, dass in
PW IV 52, 5-25 Fleming den Krieg als Strafe des Himmels filr
Silnden betrachtet.

In PW IV 2 stehen die lutherischen

Sachsen auf der Seite Gottes .
••• w1r stimmen einig ein
und sagen, dass wir noch gut evangelisch sein
und wolens bleiben auch. Des Sachsen Schwert und Haute
nahm sich des Wortes an, das Gott ihm anvertraute
durch Luthers werten Dienst. Den Sachsen bleibt der
dass sie sich erst bemliht umb Gottes Eigentumb. Lfiuhmb,
(PW IV .2 I 17-22 )
Der Herzog von Sachsen Casimir, den

11

an wilrden und

Vernunft der Himmel machet reich" (Vers 26), w11...d auf=
gefordert (Verse 4J-46), gegen "die wilde Gluht", den Feind,
zu wehren, damit Frieden wiederhergestellt werden kann.
Flem.ing spricht nicht von Siegen der M&chte Gottes, er
spricht von Verteidigung, um Frieden zu erlangen.
jedoch eine gewisse Schwarz-We1ssmalerei auf:
geflihrt von einem Herzog mi t
und

11

Tugend" (Verse

2L~-27),

11

Die Paranomasia

11

die sachsen,

"Vernunft", "Weisheit"

,

nehmen Gottesschwert und wehren

sich gegen "die Wilde Gluht".
Befehlsform aufgefordert:

wilrde 11

Es weist

Der Herzog wird mit der

"wehret ••• wehret, werter Held •• !"

wehret 11 / 11 werter 11 dient dazu, den Kontrast--

mi t Alliteration eingeprl:lgt--mit "wilde Gluht" zu bilden.
Dieses Gedicht ist eine Aufforderung zur Beendung des
Krieges:

diese Art von Dichtung wendet rhetorische Elemente

an, um an Emotionen zu appellieren.

Der zweck des Gedichts

ist zu ilberreden, nicht zu 8berzeugen.
W1e schon

erw~hnt

wurde, war PW IV 1, 21.}7-248 eine
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Aufforderung, filr die Freiheit zu sterben.

Auch anderswo

in seiner Dtchtung verbindet Fle6ing den Fre1heitsbegriff
mit dem Tod.

In_O II 1 hat der Held den Wunsch

wollen oder tot".
die Freiheit der

11

fre1 sein

Und j_.n O I 1 bedeutet der Tod des ·Feindes
Bil~ger.

Seid nun froh, ihr frommen Bfirger.
Er 1st tot, der Wilde w8rger,
er 1st tot und ihr seid frei.
Ihr und wir und Alle sagen,_
dass sich Gott f8r uns geschlagen,
dass die Ehre seine sei.
·
(0 1·1, 49-54)
"Der wilde Wilrger" ist, wie Lappenberg in seinem Kommentar
auf Seite 731 erklArt, der Feind.
O I 1 wird mi_t den Gebrauch von bes timmten Begriff=
kombinationen aufgebaut:

Himmel, Gott und Erde; Held und

Gott; Gott und Menschen; Natur und Mensch, Menschentat;
Leben und Tod; die Frommen und der Feind; alle und einer.
Gott lenkt das Menschengeschick durch den Held (Verse 2-12
und .5.5-58). · Indem der Held den Feind t8tet, guarantiert er
den BUrgern, dass sie nicht vergehen k8nnen (Verse 21-24).
Wie die Bfirger mit Jauchzen Gott loben, so "widerschallt"
mit Rufen die_ganze Natur filr die Heldenwerke.
wird der

Hel~,

von Gott

erw~hlt,

Im Vers

"Helland." genannt.
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In O I

3, einer Ode, in der die Thematik der o I 1 vielfach
wiederholt wird, wird der Held ebenfalls als "Reiland" (Vers
21) aber auch mit dem Christustitel "Fr1edenfilrst" (Vers 63)
genannt.

Wie ernst

Fle~ing

die Rolle des Helden nimmt,

zeigt sich in der Ste1lung der

o I 1 und o I J in das Buch
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der "geistlichen Liedernn.

Der Held 1st flir Fleming e1ne

Christus-Figur.
Wegen des Verhgltnisses Gott-Held-Bilrger 1st der
Heldentot ein Omen vom Himmel:
Der erzilrnte Hirn~el dreut
wegen unsrer Sicherheit,
dass er uns ganz st8rzen will,
well uns unser Helfer fiel.
zwar, wie zornig Gott auch war,
doch bedacht' er die Gefahr;
unsre Not erhielte dless,
dass er uns noch siegen 11ess:
Aber, ach der teuren Lust,
die uns unsern Schatz gekost!
unsern Nutzen.und Gewin
reisset eine Kugel hin.

(0 I .3, 2.5-.36)

verwandt m1t a.em Heldentod ist das ritterl1che Sterben.
PW IV

.3, 65-69 zeigt, dass der Held auch "frisch, dapfer,

r1tterlich" stirbt.

Die Vorstellung des ritterllchen

Sterbens 1st wie aus dem Code Militaire:
wer wolte nicht viel lieber
an einen sichtbaren Feind, f8r dem er stehen kan,
und auf gut ritterlich es mit ihm nehmen an,
als einen matten T0d im faulen Bette leiden,
den man zwar schelten kan, doch aber nicht vermeiden?
Im' Felde stirbt sichs bass. Nicht wie ein Feig~r tut

(PW II 10, 20-25)
Der Ritter- oder Heldentod ist ein Weg zum weiteren
Leben, einmal auf Erden durch den Ruhm und einmal 1m
1
H1mmel als Preis ffir ritterliche T&ten.
Die Helden unsrer Zeit,
die k8nnen nicht vergehn. Man liest nun welt und bre1t
_Pelasger, Rumuler und Deutsche deutsch beisammen
1

~Vgl. a. ~w II 9, 159-161.
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in gle1cher Treffl1chke1t, die n1chts n1oht als die
der letzten Weltbrunst zw1ngt.
,LFlammen
(PW IV 54, 171-175)
Du hast tot obges1egt,
du lebest ~bermacht. Wer, wie du, unten liegt,
der steht frei aufgericht'. D1e werte Heldenkrone
hast du vor dein Verdienst bekommen nun zu Lehne,
in ihr prangst du vor Gott. wer r1tterl1ch h1er f~llt,
der hat 1n dieser Ruhm, und Preis in jener Welt.
(PW II 10, .5-10)
Dass Helden durch ihre r1tterl1chen Taten g8ttlich
werden, 1st eine alte, aus der Antike 8berl1eferte
Auffassung.

Nach Norden

1

geschieht d1e Erhebung e1nes

sterbl1chen Helden zur Unsterbl1chke1t in der G8tters1ppe
durch

e~ne

Zeremonie der Vorstellung und e1ne Inthron1sat1on

als Welt- und Himmelsherrscher.

Diese Auffassung wurde als

igypt1sches Gut ins Hellenentum und dann noch welter nach
Bom libertragen.

Das 4gypt1sche Gott-KBnigsdrama, w1e Norden

es bezeichnet, wurde von verg11 in dem IV. Ekloge verwendet,
e1nem Werk, das Fleming s1cherl1ch gelesen haben muss.

Aber

ausser gewissen !hnl1chke1ten--wie z. B. Fr1edensfilrst,
Helden-He1land, Welt- und Himmelherrscher--ldsst sich kein
st111st1scher Vergleich zw1schen vergils IV. Ekloge und
Flemings O I 1 und

o

I 3 deutl1ch nachwe1sen.

Die

Auffassung s teht auch in der Bibel (Apk. 4, 4 und 4, 10 ).,

auf der e1ne ganze Ikonograph1e 1~ der Kunst beruht. 2
1Eduard Norden,. Die Geburt des Kindes : Geschichte
einer rel1gi5sen Idee (Darmstadt : W1ssenschaftl1che
Buchgesellschaft,--r9b'9), s. 116-125.
2

Lexlkon der christlichen Ikonographle, hrsg. v.
Engelbert Kirschbaum, II (Rom, Freiburg, Basel, Wien :
Herder! 1970), Spal ten .558-560 ("Kranz''), 6.59-661 ("Krone"),
und 66 -671 ("Kr()nung").
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Qbwohl .auch

hi~r

keine· von Flemil;1g· benutzten

~Juellen

fest=

zustellen sind, liegt Flemings ftberzeugung wahrscheinlich
der christlichen fiberlieferung zugrunde.

KAPITEL VII
FLEMINGS TODES~OTIVIK
IN ANBETRACHT DES STOIZISMUS
Im folgenden Kapitel soll gezeigt werden, dass gewisse
Parallelen zwischen Fleming und. der Stoa aufzufinden sind.

Der Anlass zu diesem Kapitel ergab sich durch zwei
sp&rliche Quellen:

~usserst

durch zwei Paragraphen in einem Aufsatz

von Alewyn aber Pyritz

Interpretation der Liebeslyrik

1

Flemings 1 und durch Pyritz selbst in zwei knappen Stellen. 2
Alewyn sah in einer Stelle, die Pyritz als petrarkistisch
empfunden hatte, einen Beweis filr einen m&gl1chen stoischen
Einfluss auf Fleming.

Eine besondere Schwierigkeit in der

._Deutung von Flemings Dichtung 1st, dass dersclbe·stoff
manchmal verschiedenartig interpretiert werden kann:

hier

'sind beide Interpretationen berechtigt, denn die Stelle 1st
beiderseits petrarkistisch sowie stoisch.J
Das Buch faltet nun die Motive des ausgebilde~en
Petrarkismus bei Fleming ausein.s.nder und glg_ubt
hier freilich schon zu erkennen, wie die konvention=
elle Motivik innerlich durchblutet wird, und m8chte
d1ese Beobachtung aus der inneren AffinitHt einer
Flemingschen Leidenschaftlichkeit zu petrarkistischer
Antithetik erklgren. In dieser Durchblutung der
1

Richard Alewyn, "Paul Flemings deutsche Liebeslyrik"
in Deutsche.Barockforschung, Neue wissenschaftliche Bibliothek
7 {K8ln-Berlln : Kiepen~euer & Witsch), s. 437-443.
,...,

'Pyr1tz, a. a.

o.,

JAlewyn, a. a.

o., s.

S. 237 und 268.
441-442.
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Formelsprache mit 11 echten 11 T8nen sieht P. eine
Wendung vorbereitet, die dann in jenen Gebilden
durchbricht, die wir als die Perlen Flemingscher
Lyrik empfinden, in denen nun einige Herzt8ne wie
ungestfime Werbung, Sehnsucht aus der Ferne, Mahnung
zur oder Lob der '1 reue ;;rotz der rrennung oder der
BestAndigkeit im Leid zu erklingen scheinen. Diese
Motive, die im petrarkistischen Formelschatz nicht
vorkomrnen, w~ren dann nun pers8nliches Eigentum
Flemings, in denen er ungehemmt von jeder konvention=
ellen Vorschrift seinen tiefsten Anliegen,
1ndividuellem Erl~bnis und pers8nlicher Weltanschauung,
Ausdruck verleiht, wenn P. auch zugeben muss, dass
diese· beiden Richtungen von Flemings Liebeslyr1k
mehr nebeneinander als im Slnne einer zeitlichen
Entwicklung hintereinander stehen, so dass man
allenfalls von einem lJberwiegen des Petrarkismus in
der frilheren und des pers8nlichen Stils in der
spAteren Zeit sprechen k8nne • . • •
1

1

Aber schon rein theoretisch spricht nichts filr
die Annahme, dass nun der Petrarkismus das einzige
der fiberpers8nlichen Gebilde sei, die Flemings Werk
"ilberfremdet" haben, und in der Tat sind schon alleln
an der Liebesdichtung noch einige andere "Systeme"
beteiligt, von denen wenigstens andeutend hier noch
einlges gesagt werden sell.
Schon P. selbst wies auf eine·Motivgruppe hln, die
sich zum mindesten erst nachtrgglich dem Petrarkismus
anschliesst, die Motive der 11 kosmischen Relation",
d. h. der Erweiterung des menschlichen Liebes=
erlebnisses auf die Natur, die sich teilweise des
philosophischen Gedankens der Analogie von Mikround Makrokosmos bedient--fibringens e~nes Gemeinplatzes
des Jahrhunderts,, der viel zwangsloser aus dem das
ganze Zeitalter Uberflutenden Strora stoischer
Gedanken abzuleiten ist als, wie P. vorschlggt, aus
neuplatonischer Ideenwelt, die Uber die engsten
Kreise nicht hinausdrang. Xhnlich ilber Fleming
hinausweisen wilrde die Untersuchung einer anderen
Motivgruppe, van der P. sagt, dass in ihr sich
Flemings Pers8nlichkeit ausspreche, weil sie gegen
den wehleidigen Petrarkisrnus ausgesnielt wird und
"
ihn ub0rwi~det.
wenn etwa P. als.._, charakteristisch
folgende Stelle zitiert (S. 158):
" ..• Ich will mein Trilbnuss massen
Treu wie ein Weiser tut, ein grosses Herze fassen,
Sein meine, wie ich soll",
so haben wir in den von rnir hervorgehobenen Worten
geradezu den Katechismus der stoischen Ethik, der
sich Wort filr Wort in die Ursprache ilbersetzen lMsst

62
{temperant1a, sapiens, magnus animus, sui esse).
Und nicht anders steht es mit den Begriffen der
"Selbstgewissheit, des unersch8tterlichen Ruhens im
eigenen wesensgrunde" (S. 157), des ·hochsten Gutes
(summum bonum),. der "stoischen (!) Gelassenheit
und Selbstbeherrschung" (S. 158), des "Gle1chmuts"
= aequa mens (S. 162), die P. selbst nennt, und vor
allem der ''Best6indigkei t 11 ( constantia), die noch
zu nennen gewesen w&re. P. l&sst selbst das
entscheidende Stichwort Hstoisch" bei dieser
Gelegenheit fallen, ungewiss, ob im metaphorischen
oder historischert Sihne. Jedenfalls ist hier ein
Komplex von etischen Gedanken und sprachlichen
Formeln berilhrt, die keineswegs Fleming allein
eigentilmlich sind, sondern in einer Gemeinplgtzlich=
keit dem ganzen Jahrhundert gelMufig sind, die Uber
die Verbreitung des Fetrarkismus noch welt hinaus=
geht, ein Komplex, der in der e1gentfi~lichen
ftberpers8nlichen Struktur diesern sehr ~hnlich ist
und endlich einmal eine ausreichende Erhellung
verdiente.
Alewyns Liste der stoischen Begriffe k8nnte man so erganzen:
O I 8 = honeste yiyere
0 I 9 = tranguillitas & constantia
O IV 49, 61 = Tugend ist das h8chste Gut
Seine Liste 1st auf S IV 73, 4-6 basiert.

was den Begriff

Stoa betrifft, so 1st es im Rahmen dieses Kapitels unm8glich,
ihn in allen Einzelheiten zu definieren und zu besprechen.
Deshalb ist dieser Gedanke vielfach auf die Meinung der
Sekund~rliteratur fiber die Stoa angewiesen.

Parallelen wurden hauptsg_chlich in der Stoa der·
Ka1serzeit

gefunden~

das heisst, in den Philosophien Senecas,

Marc Aurels und Epiktets.

Fleming·h3t Seneca zumindest

teilweise gelesen, da er Seneca in PW II 6, Seite 80 und
in PW

JV 8,

3~ erwHhnt.

Wenn man Stemplinger Glauben

schenken darf, k8nnte Fleming die werke Senecas durch drei
Q.uellen ge1mnnt haben:
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1.
2.

durch die Werke Senecas selber,
durch_eine der deutschen fibersetzungen,
vlelleicht die von Herr (1536),
Fleming h~tte Seneca durch dessen Einfluss auf
Opitz oder durch Li~srus• Kommentar zu Senecas
Werken kennen k8nnen. -

J.

Man muss-dazu noch bedenken, dass im 16. Jahrhundert Seneca
Wieder entdeckt wurde und einen sehr grossen Einfluss
ausgeilbt hatte. 2

zu

Flemings Zeiten k8nnte es durchaus
-

noch zur Allgemeinbildung geh8rt haben, Seneca und die Stoa
zu kennen.
Inwlefern

Fleming die griechischen

1st jedoch ungewiss.

~uellen

kannte,

Hierilber schweigt die Sekundgr=

literatur--mit Ausnahme einer Fussnote bei Tropsch--v8111g.
Fleming gibt zu, er kenne die griechischen sowie die
lateinischen Autoren.3
Die Griechen und R&mer werden auch im folgenden
Wiederholt zusammen erwAhnt, so dass es fast scheint,
als ob das fftr Fleming eine stehende, formelhafte
Verbindung gewesen w~re. Seine Kenntnis der
griechischen Sprache und Literatur--soweit es ohne
jede specielle Untersuchung m8glich ist, ein allgemeines
Urtheil zu flillen--unbedeutend, vielleicht nur auf
das in der Schule Gelernte beschr~nkt. Auch die
Erwghnung der R8mer in solcher Verbindung verliert
an Bedeutung, und solche Stellen allein wilrden noch
1

-

Kurt H. Wels, "Opitz und die stoische Philosophie",
Euphorion, 21 (1914), hrsg. v. Josef Nadler und August Sauer
(Leipzig und Wien : Buchdruckerei & verlags-Buchhandlung
Carl Fromme GmbH, 1914),_S. 88.
·
2 Leontine zanta, La Renaissance du Stoicisme au XVIe

Siecle, Bibliotheque Li"teraire de la Renaissance, Nouvelle
Serie, Tome V (Faris : Librarie Ancienne Honore Campion
Edouard Champion, 1914).

3-

. Stefan Tropsch, Flemings verh~ltnis zur r8mischen
Dichtung, Grazer Studien zur deutschen Philologie, III
( Gra~ : 189 5), S. 8.
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n1cht e1nen Schluss auf Flemings Kenntnis der
r8rn1schen Literatur berechtigen.
Tropsch betrachtet Flemings Behauptung skeptisch, obwohl er
selber feststellen musste, .Flemings Kusserungen nber seine
Kenntnisse der lateinischen Autoren stimmten vollkommen.
Fleming

~irgendwo

eine griechische

Qu~lle

Da

angibt, 1st

Tropschs Meinung eventuell berechtigt, dass Flemings
Beherrschung der griechischen Sprache sowie seine Kenntnis
der griechischen Literatur nicht ilber die Schulbildung
hinausgingen.

Weitere Forschung muss das verhHltnis Fleming

zur griechischen Literatur

kl~ren.

Jedoch·wird es hier

gezeigt, dass gew1sse Stellen bei Fleming mit Stellen in
der griechischen stoischen Literatur ilbereinstimmen.
Es wird in diesem Kapitel immer wleder von "Parallelen"
gesprochen, denn ein direkter Einfluss ist nicht nachzu=
weisen.

Es muss in Erinnerung gehalten werden, dass ·Fleming

seine Quellen eventuell nicht in der griechischen Literatur,
sondern in der christlichen Religion, fand.

Die stoische

Philosophie sieht der christlichen Religion in manchen
Ansichten verblilffend ~hnlich; die stoische Philosoph1e
hatte die christliche Religion beeinflusst.

Es 1st im

Rahmen dieser Arbelt nicht m&glich, alle Einflfisse oder
Parallelen zwischen dem Stoizismus und der christlichen
Religion nachzuforschen.

Anstatt eine lange Auseinander=

setzurig zwischen Stoizismus und christllcher Religion
und deren Einfluss wiederum auf Fleming anzustellen, werden
hier nur_dlo Parallelen zw1schen der Auffassung des Todes
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in der Stoa und Flemings Gebrauch seiner Todesmotive
aufgezeigt.

I.

DIE GESCHICHTSAUFFASSUNG

Der Arzt als Kgmpfer gegen den Tod anderer, weiss
jedoch selber keine Kur fllr seinen eigenen Tod, ist ein
Motiv, das Fleming von der Stoa

hg~te

ilbernehmen k8nnen.

Hippokrates wurde, nachdem er viele Krankheiten
geheilt hatte, selber krank und starb.
Die Chaldger sagten vielen den Tod voraus, dann aber
erlagen auch sie dem vorbestimmten Los.
Alexander und Pompejus und Gajus Caesar zerst8rten
oftmal~ ganze Stgdte und verursachten in der
Schlachtlinie den Tod von vielen Tausenden von
Kriegsvolk zu Fusa und zu Pferd: auch sie verliessen
einmal das Leben.
Hippokrates steht hier nicht als Symbol filr alle Xrzte
ftberhaupt, sondern als Beispiel der verg~nglichkeit aller
grossen Menschen.

Marc Aurels VergMnglichkeitsvorstellung

1st Tell seiner gesamten Geschichtsauffassung:

2

· Der Unterschied zwischen der Anwendung (dieses
Verggnglichkeitsmotivs) bei .Marc Aurel und den
Frfiheren ist einerseits der, dass die Extension des
Bildes, das historische Weltbild, bei der ausgedehnten
historischen Bildung des Kaisers ein viel gr8sseres
1st: aus der Geschichte der Xrzte, Mathematiker,
Philosophen, K8nige, Tyrannen, Stgdte leitet er das
ewige Gesetz der Verggnglichkeit ab.
Der Untergang menschlicher Gr8sse, eben weil sie
menschlich ist, absichtlich in den Vordergrund
1

Ernst Benz, Das Todesproblem in der stoischen
Philoso'ohie, Tilbinger Bei trM.ge zur Al tertumswissenschaft H.
7 (Stuttgart : Kohlhammer, _1929), s. 65.
2 Benz, ebenda, S. 66. ·
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gerdckt; so wird. der Tod als das primum docet der
Weltgeschichte h1ngestellt.
Die

Verg~ngl1chke1tsvorstellung,

die an Be1sp1elen

aus der Geschichte abgeleitet wird, bildet 1nnerhalb der
Werke Marc Aurels e1ne Motivkette. 1 Die Menge des
Quellenbefunds unterstrelcht die W1chtigke1t, die Marc
Aurel der Verg~nglichke1tsvorstellung zuwe1st.
Dieses Mot1v findet man n1cht nur be1 Marc Aurel:

es

1st ein w1cht1ges Aufbauelement in der m1ttelalterl1chen
Literatur.· Es 1st e1n Bestandte11 ·des Vado-!!!2!1-Texts,
des Totentanzes, 1st bei dem bekannten Studentenlied des lJ.
Jahrhunderts Gaudeamus igitur aufzufinden, und bildet ein
Element 1m Ackermann aus B8hmen, unter anderen Werken mehr.
Das

Ub1-~-Mot1v,

w1e es beze1chnet w1rd,

~1ndet

jedoch

wen1g Nachklang in der L1teratur des 17. Jahrhunderts.

In

diesem zusammenhang wendet sich Fleming von der Tradition

ab, 1ndem er das

Ub1-~-Mot1v

selten gebraucht; er reiht

s1ch dennoch in die Str8mung der ze1tgen8ss1schen L1teratur
ein, we11 er eben das Mot1v ablehnt. 2
So hat das Mot1v jahrhm1dertelang, · von der
gr1ech1sch-hellen1st1schen Ze1t bis ins 17. Jahr=
hundert, in der Warn- und Bussdichtung e1ne w1cht1ge
Funktion erfilllt, immer in Verb1ndung mit dem Memento
mor1. In der Barockdichtung ~pielt es als Aufbau=
element kaum noch eine·Rolle; es ersche1nt nur noch
als Nachklang eines einst offensichtlich sehr

1Benz, a. a. o., s. 66, Fussnoten 3, 4, 5 und 6.
2Filr dle Geschlchte des Verg~nglichkeitsmotivs s.
Benz, a. a. o., s. 65-68, Ingen, a. a. OG, S. 67-75 und
Helmut Rosenfeld, Der mittelalterliche Totendanz : EntstehungEntwicklung, Bedeu"'EU'ffg, Beihef t zum Arcniv l r Kulturgeschichte III (Milnster, K~ln : 1954).
·
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geschgtzten Elemen.ts, bis es., mit vielen anderen
Motiven, v8llig ·verschwindet.
Um Flemings Geschichtsauffassung als gerade das
Ge~enteil

von der Marc Aurels noch einmal kurz zu betonen,

wird hier zundchst aus Benz• charakterisierender
zusammenfassung zitiert: 1
Aus ~er gl~nzenden'Parade menschlicher Gr8sse und
Leistung spricht ihm (Marc Aurel) die wertlosigkeit
irdischen Bemfihens. Fortschritt ist Wahn, Leistung
Unsinn.
Die Bedeutung des Held.en, der menschlichen Gr8sse also, in
den Werken Flemings wurde schon im dritten Teil des Kapitels

VI besprochen.

Die Geschichtsauffassung Marc Aurels hat

dennoch eine_gewisse Xhnlichkeit mit Flemings Lebens=
auffassung:
Schau Alles an, worauf ein Herze schauet,
das mehr auf Schein als wahre Sch8nheit trauet,
Kunst, Ehre, Lust, Verm8gen und fortan:
1st diss auch mehr als nur ein Wahn?
. (0 I

.5,

21-24)

Fleming beschreibt das irdische Leben m1t fast denselben
Worten, wie Benz die Geschichtsauffassung Marc

?

Aurels.~

wenn die zwei Auffassungen auch einerseits miteinander
vergleichbar sind, so gibt es jedoch andererseits wichtige
Unterschiede:

riir Fleming is t in 0 I 5 der '"lahn des

diesseitigen Lebens, die
Todesf~lligkeit

eine

B~st~tlgung

1

Verg~nglichkeit-

(Verse 5-16) und

des Menschen (Verse 5-6 und 49-52) erneut
seines Glaubens, dass die Seele nach dem

Benz, a. a.

o., s. 67.

2 vgl. M~rc Aurel, Meditations II, 17.
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Tode im Himmel leben ~ird und dass dieses Leben, so schlecht

es auch sein mag, doch nach Gottes~illen geschieht.
Frage der Verse

21~24

ist

nic~t

Die

nur eine rhetorische, um

die Antwort der nHchsten strophen einzuleiten.

Der Gebrauch

vom Wort "Schein" zum Be1sp1el verr.M.t Flemings Lebens=
auffa~sung:

das

irdisc~e

Leben ist tatsgchlich nur Schein,

Rauch, Schaum oder Schatten.
Ma~c

Aurels Geschichtsauffassung steht auch der des

Thukydides gegenilber, der "im Ruhm die Unsterblichkeit
menschlicher sittlicher Leistung predigte". 1

Fleming

ti

ubernimmt das Ruhm- und Unsterblichkeitsmotiv--das er
wahrscheinlioh von Opitz anstatt von Thukydides bekommen
hatte--und lehnt dadurch auch das

~-sunt-Motiv

ab:

der

Held gewinnt durch seinen Ruhm eine Unsterblichkeit.
Eine Umwandlung dieses Gedankens findet man in O I 1.
Der Arzt ist "des Todes Tod", well er heilt (PW IV Jl, 123),
doch der Arzt erlangt nie Unsterblichkeit:
Leben, muss selber sterben.

er schenkt ·

In O I 1, 22-24, indem der

Held stirbt, schenkt er dadurch anderen das Leben.
Der Gebrauch des Arzt-Motivs bei Fleming zeigt
n

Ahnlichkeit mit dem·oben angefUhrten Be1eg von Marc Aurel,
indem das Arzt-Motiv in zusammenhang mit dem Verg~ng=
lichkeitsmotiv gebracht wird.

Der Tod, der geht gleich durch mit seinem Regi~ente;
Der Doctor, der wird selbst sein eigner Patiente.
1

Benz, a. a.

o.,

S. 67.
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F6r Alles kan ein Arzt; das Eine fehlt ihm nur,
dass er filr seinen Tod weiss selbsten keine Cur.
{PW IV 54, 77-~0)
Der Tod, der "mit seinem Regiment" erscheint, 1st reminiszent
an Marc Aurels Beispiel von den Feldherren Alexander,
Pompe1us und Gaius Caesar.

Hgufiger als vom Arzttod schreibt

Fleming von dem Ritter- oder Heldentod.

In der Dichtung

Flemings gewinnen die Helden durch ihre Taten eine
Unsterblichkeit. 1

Dass sie die Unsterblichkeit erlangen,

ist immerhin als Gegensatz eine Erinnerung an die VergMng=
lichkeit:

die Antithet1k Leben-Tod, das heis.st dass das

Leben irnmer in zusammenhang mit dem Tode zu sehen ist, zeigt
die

Verg~ngl1chke1t

des Lebens.

Qbwohl Fleming nie von einer

A~ferstehung

1m christ=

lichen Sinne schreibt, schreibt er von einem Leben nach dem
Tode:
••• Die Helden unsrer Zeit,
die k8nnen nicht vergehn. Man liest nun welt und bre1t
Pelasger, Romuler und Deutsche deutsch beisammen
in gleicher Trefflichkeit, die nichts nicht uls die Flamen
wenn Alles wird zu nichts, ·der wilndscht ihm gar zu viel.
Herr, euer Leben stirbt, nicht aber auch die Gaben,
die euch in diesen Stand so hoch erhoben haben •.•
(PW IV 54, 171-178)
Nicht nur die Helden erlangen _durch ihre Taten einen Ruhm,
der sie unsterblich macht, sondern auch die Weisen:
••• Der weise Podalir,
der stirbt nicht, well du lebst; Machaon wohnt in dir
(PW IV 31, 57-58)
Dieses Leben 1st in PW IV 31 kein himmlisches, kein an
Gott gerich tetes, keine A·ufers tehung nach dem Tode, s ondern

1

PW II 9; PW II 10, 20-25; PW IV 3, 65-69; PW IV 54.
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e1ne Diessei tsbestimrnung, eln Wei terer·ben des Gedankenguts
voh Person zu Person, die durQh die Erinnerung die
vergangenheit lebendig mache~.
erkennt Fleming die Tatsache,

In den Versen
das~

174-176

der Helden- und Weisen=

ruhm nicht Uber ein Armaggedon hinausgeht und zu Gott flihrt;
er erkennt das Dieseitige, das VergAngliche also, an dieser
Art von Leben nach dem Tode.
an Marc Aurel an:

Hiermit schliesst sich Fleming

das Heldenmotiv sowie auch das Arzt-Motiv

bei Fleming zeigen Xhnlichkeit mit Marc Aurels Geschichts=
auffassung. insofern, dass das grundliegende Element zwischen
den Beiden das Verg&n6lichkeitsmotiv ist.
Bever das ngchste Motiv angeschnitten wird, das mit
einem Prinzip des Stoizismus m8glicherweise vergleichbar
1st, sell hier zusammenfassend zunAchst einmal kurz die
Punkte aufgezAhlt werden, die das Arzt-Motiv aufweist.
1•

2.

J.
4.
.5 •

6.

Flemings Gebrauch des Arzt-Motivs lgsst sich
an Hand des Wortlauts einen Counterpart bei
Marc Aurel finden.
Flemings Arzt-Motiv bindet sich mit anderen
Motiven, die gleichfalls--zum Teil mindestens-w8rtlich mit Counterpart-Themen bei Marc Aurel
ilbereinstimmen.
Trotz J{hnlichkelten zwischen bestimmten Themen
weisen sich dennoch auch Gegens&tze auf, denen
oft ein gemeinsames, grundliegenies Element
unterliegt.
,
Beide Marc Aurel und Paul Fleming benutzen das
Thema des Arztes in &hnlichem zusammenhang und
beide drilcken mlt dem Beisoiel des Militftrs die
Idee der irdlschen Verg~ngiichkeit aus •
Flemings Lebensauffasaung ist der Geschichts=
auffassung Marc Aurels zumindest ~hnlich.
Obwohl Marc Aurels Geschichtsauffassung dem Ruhmund Unsterblichkeitsmotlv Flemings gegenilber
steht, haben die Auffassung und das Motiv das mit
einander gemeinsam, dass das Prinzip der irdischen
vergHnglichkeit den beiden Themen unterliegt.

71
II.

DAS VERGXNGLICHKEITSMOTIV

Qben wurde versucht, die verganglichkeit als ein
grundliegendes Element aufzuzeigen rnr:
1~

Flemings Arzt-Motiv
Marc Aurels Geschichtsauffassung
Flemings Lebensauffassung
Flemings Ruhm- und Unsterblichkeitsrnotiv

2.

).

4.

Das·

Verg~nglichkeitsmotiv

wird hier so definiert:

das

Motiv dr~ckt die Auffassung aus, dass Alles Irdischen
vergeht.

Die vergMnglichkeit bezieht sich nicht nur auf das

Leben selbst, sondern auch auf die menschliche Lelstung.
Insofern Leben und Leistung verganglich sind, sind sie ipso
facto auch

unbest~ndig:

filr die zwecke der Analyse werden

die w8rter trvergfinglichtt und "unbest.M.ndig"--beziehungsweise
auch ihre Substantivformen--als Synonyme verwendet.
was Marc Aurel betrifft, betrifft auch Seneca und
1
Epiktet, da alle dre1 das vergangliche ausdr&cken.
Von
der Frequenz dieses Themas her zu beurteilen, muss man nicht
mehr von einern gemeinsamen Thema sprechen, sondern von einem
Topos.
Um hi er zudlchs t

Beispiele

II

~ngefuhrt,

Ben~,

an SE.:neca anzukn8pfer1, werden zwei

fl
die als Topos auch fur
Fleming gelten. 2

a. a. 0",

s . .35-38.

2 seneca, Von der Kilrze des Lebens (De brevitat~ vitae),
Goldma.nns g·elbe Tas0he~buc,her, 3d .. 1391 (!0Inchen : Golcimann).
De brevitate vitae VIII, ebenda S. 19; De brevitate vitae
XVI, ebenda S. 30-31.
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Ihre Lustbarkeit ist sogar von Angst betrilbt und
durch vielfache Schrecknisse voll Unruhe; inmitten
des tollsten Freudentaumels
-&berkommt sie der Gedanke:
t•
11 Wie lange wird das wahren?"
Solche Regungen haben
K8nige fiber ihre Macht TrAnen vergiessen lassen, und
die Gr8sse ihres Glilcks konnte sie nicht erg5tz~n,
sondern das Ende, das frtiher oder sp~ter kommen
musste, versetzte sie in Schrecken. Als der Perser=
k8nig voll Obermut sein Heer in die Welte der Ebene
entfaltete und nicht die Zahl der Soldaten, sondern
die Gr8sse seiner Streitmacht abschAtzte, vergoss
er Trgnen, da in hundert Jahren.von einer solchen
Mannschaft nicht ein einziger mehr am Leben sein
werdet
(De brevltate vitae XVI)
Niemand wird dir die Jahre wiedergeben, niemand
wird dich selbst dir zurilckgeben. Oahineilen wird
deine Lebenszeit, so wie sie begann, nicht wird sie
ihren Lauf zurUckrufen oder innehalten; kein
Aufheben wird sie davon machen, an ihre Elle wird
sie dich nicht mahnen: Schweigend nimmt sie ihren
Lauf. Nicht eines Flirsten Machtwort, auch kelne
Volksgunst vermag sie zu verlgngern. So wie sie am
ersten Tag ihren L&uf begann, wird sie ihre Bahn
eilen, nirgends eine Raststgtte, nirgends eine Bleibe.
Was wird sein? Dich nahmen deine Gesch&fte in
Anspruch, das Leben aber eilt dahin; mittlerweile
steht der Tod vor der Tilr, und filr ihn wirst du Zeit
haben milssen •••
(De brevltate vitae VIII)
Im ersten Beispiel begegnet man wieder dem Mllit~r-Topos,
dessen Gebrauch die verggngllchkeit ausdrilcken soll; in
beiden flndet man das Topos, der Feldherr oder der Ffirst,
dessen Macht nlcht gegen die Verg~nglichkeit gilt. ·Beide
sind also Beispiele der Verg&nglichkeit menschlicher Leistung.
Wenn man Senecas verg&nglichkeitsvorstellung als den
kurzen Bestand des Lebens und der Dinge sieht, dann glbt
es eine ghnliche Vorstellung bei Paul Fleming;
Der
das
die
dle

Himmel treibt die Luft, die.Luft bewegt die Erde
Wasser eilet fort, die Sonn- und Mondenpferde
steigen auf und ab, der Sternen p8fel tanzt,
Glut reisst ilber sich und wird roit nichts umschanzt.
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Wo H£user·sind, war Flut, wo st&dte, sind nun w&lder;
vor Hilgel, itzund Tal, vor Klippen, itzund Felder.
Das Jahr ist niemals gleich, bald 1st es kalt, bald heiss.
Wir ~ndern uns mit ihm, itzt sind wir jung, bald greis.
Schau an diss grosse Das, das Ph8bus G~ul 1 umrennen!
W1e stark es 1mmer ist~noch wird es milssen brennen.
Man lebe, wie man soll, und brauche seiner Ze1t!
Hier ist best~ndig nichts als Unbest~ndigkeit.
(PW IV .5)
Obwohl Fleming in dem Gedicht PW IV .5 weder das M111t~r
noch das Filrstenmacht-Topos gebraucht, sind HAuser und
Stddte Beispiele verggnglicher menschlicher Leistung.

Die

Unbestgndigke1tsvorstellung wird hier.wie auch in PW IV .54
als Erkenntnis natilrlicher Ereignisse, an denen der Mensch
te1lnimmt, dargestellt.

In PW IV .5 ist auch die Mahnung,

"man lebe, wie man soll" (Vers 11), eine Moral, die Seneca
und Fleming aus der Unbestiindiglcei tsvorstellung schliessen.

III.

DAS MOTIV DES EWIGEN, ORGANISCHEN WERDENS

Die Beobachtung der Natur erglbt nicbt nur die
Vorstellung der Unbestgndigkeit alles Irdischen.

Am Beispiel

der Pflanzen mit ihrem ewigen Gedeihen urtd Welken sieht
Epiktet eine ethische verbundung zwischen Natur-MenschGott-Weltall:
Meinst du nicht, dass zwischen den Dingen auf
Erdep und denen im Himmel ein zusaffimenhang besteht?
Gewiss. Woher sollte es sonst kornmen, dass so
regelrn!ssig wie ihnen spricht: Blilhet; zu wachsen,
wenn: wachset; Frucht zu bringen, wenn: Bringet
Frucht; zu reifen, wenn er ihnen befiehlt zu reifen;
zu warten und auszuruhen, dann wieder zu welken und
die Bl~tter abzuwerfen und in sich zurilckgezogen in
Ruhe zu warten? So ist bei zunahme und Abn~hme ues
Mendes, bei Ann~herung und Entfernung der Sonne
solcher Wandel unQ ein Umschlagen ins Gegenteil zu
beachten; die Pflanzen nun und unsere K8rper sind so
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in das All hineingebunden und h~ngen mit.ihm
zusammen und unsere Seelen nicht noch viel mehr?
(Epiktet I, 14, 1-6)

zu diesem Z1tat von Epiktet gibt Benz folgenden Kommentar: 1
Insofern 1st bei Epiktet die harmonische
Vereinigung von K8rper und seele im Menschen noch
gewahrt, und sein Verdienst ist, unter dem Einfluss
der kynischen Popularphilosophie diesen Gedanlcen
der Psychologie nach der ethischen Seite in einer
dogmatischen Weise ausgebaut zu haben.
"Der K8rper
muss von der Seele getrennt we~den, wie er zuvor
getrennt war, entweder jetzt oder sp~ter einmal .•••
Der Umlauf des Kosmos muss sich vollenden." So
lautet f8r ihn die zusamffienfassende Antwort auf die
ew1g neue Frage nach dem Sinn des Todes. Die grosse
organlsche Einheit des Kosmos bleibt bestehen in einem
steten inneren Verwandlungsprozess •.•
M1t fast denselben Worten drlickt Fleming in PW II 2, PW.II 3,
PW II

4 und PW II 5 denselben Gedanken aus.

Fleming, wie

Epiktet, schreibt von einem pantheistischen Leben nach dem
Tade.

Auch Fleming schrelbt

d~von,

dass die_ Seele--nicht

der KBrper--ein Leben mit Gott im Himmel findet •
••• Wern fromme Kinder sterben,
der weiss, was er der Welt und Himmel l~sst erben:
der Erden zwar den Leib, als der sie Mutter heisst,
und als sein Vaterrecht dem Himmel seinen Geist.
(PW.II J, 27-JO)
Wenn Fleming von der Erde als Mutter des Leibes spricht, so
wird damit kein hirnmlisches Leben gemeint.

Fleming scheint

hier auf die ursprilngliche Bedeutung des Wortes "Natur",
n&mlich

11

gebllren 11, hinzudeuten.

Wenn jedoch die Seele und

der KBrper getrennt leben, so werden Himmel und Erde, Seele
und K8rper durch das Vater-Mutter-Prinzip harmonisch
;\,

lBenz, a. a. o., s. 40-41; ebenda wird auch
Zitat aus Epiktet gefun~en.

a.as

obige
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vereinigt.

Das Leib-Seele-Motiv be1 Fleming w1rd in dem

neunten Teil dieses Kapitels unter dem Thema "Leib-SeeleKonflikt" behandelt.
Man sieht hier eine Vorstellung von Gott durch die
Natur und ein pantheist13ches Leben naoh dern Tode ffir
denjenigen, der fromm gelebt hat.

Flemings panthe1st1sche

Vorstellung hat also eine gewisse Xhnlichkeit mit der
Epiktets.

Filr die Stoa ilberha~pt 1st die Quelle der Tugend

die Natur selbst.

"Der Mensch, der ein Leben filhrt, das

der Na tur gemliss is t, wird von der Stoa als Weiser bezeichne t,"
sqhreiben Heinrich und Marie Simon. 1
den Pfad zum Ewigen •• ; einzig

§..£

Der Weise "weist sich

lHsst sich das Sterben

verschieben und gar in Unsterblichkeit verwandeln;
alle Gesetze sind ihrn untertan wie einem Gott." 2
spricht nicht von einem "Leben gem~bs der Natur 11

•.• und
Fleming

;

durch

seine Erkenntnis der Natur verspr1cht er ein himml1sches
Leben nach dem Tode, wenn man fromm und tugendhaft

g~lebt

hat (Tugend + necessitas = Frommleben). ·Dach die Themen
sind denen der Stoa ~hnlich.

In seiner Naturerkenntnis

verbindet Fleming Gott, Frommleben und ein Leben nach dem
Tode.

In dem stoischen Naturbegriff liegt der Hauptakzent

auf der imrnanenten Wirkung Gottes in der Natur, im Kosmos
und 1m wesen aller Dinge:

d1eser Panthe1srnus liegt dem

1 Heinrich und Marie Simon, Die alte Stoa und ihr
Naturbegriff (Berlin : Aufbau-verlag, 1956); s. 57; vgl.
bes • S • 5J - y? J .
2

Seneca, De breviLtte vitae XV, a. a.

o.,

S. 29.
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moralischen Imperativ zugrunde. 1

Nach dem Tode besitzt

die Seele ihre eigene Existenz als weitere Tr&gerin des
g8ttlichen Logos. 2
Der Unterschied zwischen dem sto1schen Pantheismus

und dem Flemings liegt in dern Begriff des 1ndividuellen
Tades:

ffir die Stoiker ist der·Tod eine Falge der

1mmanenten Wirkung Gottes; Flemings Glaube geht fiber den
pantheistischen Tod hinaus zu einem individuellen Leben
mit Gott im Himmel.

IV.

DIE GBTTLICHE SCHICKSALSBESTIMMUNG

Das Gehorchen der Pflanzen nach dem Befehl Gottes ist
ein Motiv, das Fleming in drei Stellen ausdr~ckt, nMmlich in

PW II 2; PW III 2, 129 (Vereinigung des Himmels mit der
Erde); und PW II 14,

97-98.

Gott tut wie aMrtner pflegen/
pfropft, reutet aus, versetzt.
Es heisst doch alles Segen/

(PW II 14, 97-98)

Der Befehl Gottes wirkt immanent durch die Natur auf die
Menschen aus.

Das Blilhen und Welken der Natur geschieht

nach Gottes Willen.

Der Mensch lebt und stirbt nach dem

Naturgesetz Gottes, dadurch gewinnt er auch ein ewiges Leben.
An einer anderen Stelle schreibt

1
2

s.

simon, a. a.
Benz: a. a.

Ep1kt~t: 3

o., s. 119.
o., s. 40.

-J
Benz, a. a. o., S. 37-38; Zitat aus Epiktet, ebenda
37.
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Alles gehorcht dem Kosmos und 1st 1hm zu Willen,
Erde, Meer, Sonne und die 8br1gen Gestirne, die
Gew~chse und Tiere der Erde.
Ihm untersteht auch
unser ganzer K8rper 1m Kranksein und Gesundseln,
wenn jener will, 1m Jungsein, im Altse1n und 1m
Durchlaufen der anderen ver&nderungen.
(Ep1ktet fr. !II,Sohenkel 457)

Die Verbindung Gott-Weltall wurde im Zitat auf Seiten 73
und

74 dieser Arbeit gezelgt.
Hier stlmmt Fleming zum Te11 mlt der Naturauffassung

·Epiktets dberein.

Die Frage nach dem Urheber der Natur=

auffassung filhrt Huegenberg zu der Annahme, der Ursprung
lAge be1 Johann Arndt.

Johann Arndts werke batten nach

der Beweisfilhrung Huegenbergs einen E1nfluss auf Flemings
rel1g1asen Glauben und dam1t auf seine d1chter1sche.

T~tlg=

keit ausgeilbt. 1 Pyritz s1eht die Naturauffassung Flemings
~ls

geborgtes Gut,das ilber die Lukrez-Rena1ssance des 15.

Jahrhunderts, ilber Nicolaus cusanus und andere Neuplatoniker,
tlber Paracelsus hergele1tet wurde. 2 Diese Theorie von
Pyr1tz erklHrt viele zusammenhAnge in Flemings petrar=
k1st1scher Lyr1k, auch wenn der genaue E1nfluss auf Fleming
aus den verschiedenen Quellen n1cht bew1esen werden kann,
dadurch wird Flemings Gebrauch der Themen auch n1cht
expl1z1ert.

Ingen ze1gt das verhgltnls Gott-Weltall und. den

•wechsel von Tod und Leben" als charakter1st1sches St11=
1

.

Ruegenberg, a. a.

o.,

Kap1tel IV:

"Gottn, S. 4J-46.

2 Pyr1tz, a. a. o., Kap1tel III, Abs. 4: •spekulat1ver
Petrarkismus: Natur- und All-Beziehungen der Liebe",

s. 2JJ-261.
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merkmal der Barockdichtung. 1

Nach der Meinung Ingens hgtte

Fleming seine Naturauffassung aus den Werken x-beliebiger
Dichter zusammenbilden k8nnen.

Der Gott Flemings ist nicht

nur ein "Sch5pfergott", ein Gott also, der seine Wirkungen
durch Naturereignisse vollziehen

l~sst:

Gott bestimmt auch

unmittelbar das menschliche Schicksal. 2
Der.Gott, dessen Willen durch die Natur geschieht, und
der Gott als unmittelbare Bestimmungsperson des menschlichen
Schicksals sind zwei weitere Themen.

In seinem Kapitel

n

uber die "Natur- und All-Beziehungen innerhalb Flemings
Liebesdichtung zeichnet Pyritz filnf Hauptmotivgruppen auf,
die hier in zusammengefasster Form wiedergegeben werden:J
1•

Das Menschengeschick 1st von den Himmelsk5rpern

2.

Das Menschengeschick ist von den Gottern abh~ngig.
Gleichlauf kosmischen und menschlicher Geschehens.
S~mpa thiemoti ve:
Teilnahme der Na tur und a.er
G tter an (Llebes-) Geschehen aber kein direkter
Einfluss darauf.
"Veruntermenschlichung der Natur" und "Verilber=
kosmisierung der Menschen" (Pyritz, Seite 259).

abh~ngig.

J.
4.

).

Diese Motivgruppen gehoren
thematisch auch den nicht-liebes=
"
lyrischen Teil der Dichtung an.
Es 1st durch das Vorhergeschilderte klar geworden,

dass Flemings naturphilosophischer Gottesglaube zum Teil
mindestens mit der stoischen Naturvorstellung verbunden 1st.
1

s.

Ingen, a. a. o., Ke.p\.tel V:
241-242 und 256-260.

2

"Aufbau und Stilfiguren",

Fw II"14, 77-81; 0 I 1; 0 I 2; 0 I 4; o·I 5; 0 I 6,

BJ-84; 0 I 7, 78; O.I 9; 0 II 6, BJ-84; 0 II 7, 7-8.
Jpyritz, a. a.

o., s. 258-259.
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Ob mittelbar von den Schriften der Stoiker selber, ob
mittelbcir durch die stoische Renaissance des 16. Jahr=·
hunderts--also durch den stoischen Einfluss auf Dichter wie
Heinsius, Lipsius, Grotius oder Opitz--k8nnte dieser
zusammenhang mindestens teilweise aus dem Gedankengut der
Stoa entsta.mmen.
V.

DIE KOS!"aSCHE RELATION

Im Zusammenhang mit der g5ttlichen Schicksalbestimmung
steht auch eine Relation mit den H1rnmelsk8rpern.

Seneca

stellt eine Astrologie dar: 1
Du wirst das nHchtliche wechselsniel des Mandes
schauen, wie es von der brilderlich~n Begegnung ein
sanft verhaltenes Licht erborgt, _bald unsichtbar,
bald schwindend, stets das vorangegangene Bild
verdndernd. Du wirst filnf Gestirne sehen, die
verschiedene Bahnen ziehen und auf ihrem Lauf der
Bewegung des Weltalls entgegenstreben: von ihren
kleinsten Bewegungen h&ngt das Geschick der V8lker
ab, nach ihnen gewinnt das Gr8sste wie das Kleinste
seine Gestalt, je nachdem das Gestirn sich gilnstig
oder ungilnstig bewegte.
(Ad Marciam XVIII)
Qbwohl allein das Stern-Motiv nur eine geringe Rolle
innerhalb des gesamten stoischen Naturbegriff spielt, wird
es hier als ein Beispiel gewisser ParallelEnzwischen dem
Naturbegriff der Stoa und dem Flemings angefilhrt.
. 2
Weisheit 1st nicht, wie ihr denkt,
eine Kunst, die so zu lernen:
Weisheit kommt her aus den Sternen.
Sie ists, die der Himmel schenkt
und in solche Seelen senket,
die sich vor zu ihm gelenket.
1

Seneca, Ad Marciam XVIII, a. a. o. (Bd. 526), S. 90e
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Der Stern wird hler

n~cht

als Symbol filr den Himmel

schlechthin verwendet, wie Fleming selber in Versen
definiert.

31-34

Dennoch 1st die Auffassung, wie Pyritz beweist,

auch an anderen stellen ersichtlich.
Epiktet I, 14,

Diese Verse haben mit

1-6; Epiktet III, fr. III; Seneca De vita

beata IX (hier nicht zitiert); und Seneca Ad Marciam XVIII
Folgendes gemeinsam:

1.

Verhgltnis Mensch-Himmelsk8rper
Verhgltnis Gott-Himmelsk8rper
Verh~ltnis Mensch-Gott
Verhgltnis Gott-Weisheit
VerhHltnis Gott-Mensch-Himmelsk8rper-Weisheit

2.

J.

4.

5.

Wie Heinrich und Marie Simon feststellen, bietet der
Naturbegriff des Stoizismus kein vollkommen einheitliches
2

{S. Seite 79) Kulturhistorisch 1st Flemings negative
WertschEltzung d.ieser Philosophen (vgl. bes. Verse 55-58)
11 Als Weise haben die Stoiker nur sehr
nicht unl.nteressant.
wenige bezeichnet, z. B. Sokrates, Antisthenes und Diogenes,·
und selbst diese nicht uneingeschr&nkt. Daraus geht hervor,
dass sie den gr8ssten Teil ihrer Zeitgenossen und auch ihre
Urheber wie Lykurg, Solon, Kleisthenes filr unweise g~haltert.
Diese Ablehnung berilhmter Pers8nlichkeiten 1st allerdings
nicht nur filr die Stoa typisch, sondern ist elne Haltung, die
in der griechischen Welt durchaus ilblich·war. Die
Intelligenz der Antike bildet in keiner Hinsicht eine Gruppe,
die irgendein Kollektivgefilhl aufweist. Die Ablehnung 1st
sehr unbefangen. Heraklit verwarf Homer, Hesiod und
Pythagoras--Platon die Sophisten, Homer, die Dichter;
Perikles und Thernlstokles bezeichnete er als unfi!hig. Sich
9elbst haben die Stoiker anders als Epikur, nicht als Weise
bezeichnet. Allerdings besteht die M8glichkeit, dass Zenon
aus berechnender Bescheidenheit sich nicht einen Weisen
genannt hat, vielleicht nicht ohne den geheirnen Wunsch,
gerade durch seine Anspruchslosigkeit filr weise gehalten zu
werden, da Bescheidenheit eine Tugend sei, die gerade dem
Weisen zukomme. Diese vermutung wird dadurch best&rkt, dass
Zenon freiwillig seinem Leben ein Ende machte und die stoiker
die Wahl des Freitodes ••• nur dem Weisen zugestanden." Simon,
a. a. o., s. 59-60.
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Bild.

Es 1st also zu erwarten, dass die oben skizierten

Verhgltnisse von Philosophen zu ~hilosophen auch anders
betont werden.

Wenn man den Erklgrungen von Simon und

Benz ilber den stoischen Pantheismus glauben darf, dann steht
fest, dass das obige Zitat aus Fleming zumindest parallel
1m Gedankengang mit Epiktet und Seneca lAuft; dadurch 1st
ein m8glicher Einfluss der Stoa auf Fleming nicht aus=
zuschliessen.
Sekund~rliteratur

Zwei Quellen in der

behandeln

Flemings pantheistischen Naturbegriff.

Beide ·s1nd

wissenschaftlich ilberzeugend verfasst.

Beide Quelle·n

bezeugen durch Belege aus Flemings Dichtung das verhAltnis
Mensch-Natur; Mensch-Gott;

Mensch-Gott-Natur~Kosmos;

Gott-Makrokosmos-Mikrokosmos.

Mensch-

Dieses V~rh&ltnis 1st

besonders in der Liebeslyrik ausgepr&gt, es lgsst sich in
den anderen Teilen seiner Dichtung erkennen.

In der

Liebeslyrik erm8glicht die Geliebte "eine vollkommene
Selbsterfilllung"l 1m VerhHltnis Gott-Weltall-Mensch.

Die

Geliebte 1st zugleich Idealform, Tugend, G8tt1n und
Bindeelement zwischen Mensch-Natur-Kosmos.
Die Antithetik des Begriffs Mensch-Gott, Mensch-Natur
u.s.w. 1st keine blosse Rhetorik. ·Auch wenn.rhetorische
Elemente aufzufinden sind, so bilden sie jedoch die Methode,
mit der die Philosophie ausgedrilckt wird.
1

Ruegenberg, a. a.

o., s.

41-42.
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In Flemings

Naturbegr~ff

stehen zweierlei A und B

fest:

A.

1. Bei Fleming sind die Begriffe "Gott", "Tugend",
"richtiges Leben" eng miteinander verbunden. (0 I 8)
2. Bei Fleming wirkt Gott zum Teil immanent durch
die Natur.
J~
In der Stoa ist "Tugend" das Leben gem&ss der
Natur.
4. Deshalb sind Flemings und der stoische Natur=
begriff Mhnlich.
·

B.

1.

wenn.Gott es·bestimmt, muss man sterben.
(0 II
6, 83-84; 0 II 7, 7-8)
2. In der Stoa is~ "das Gehorchen der g8ttlichen
S~imme", wenn sie zum Sterben ruft, eine necessitas
(Benz, a. a. O., S. 70).
_
J. Deshalb sind Fleminzs und die stoische
Schicksalsbestimmung beim Sterben ghnlich.

In der Dichtung Flemings besteht die VerbindungPrusik und
Metaphysik durch das

Verh~ltnis Mensch-Gott-N~tur-Weltall. 1

Physlk. Da ffir die s·toa alles Wirkliche k5rperl1che
Natur ist, fallen Metaphysik und Physik zusammen.
In dieser stoffli~hen Wirklichkeit aber herrscht ein
sie durchwaltendes Gesetz, das zugleich Naturgesetz
und Weltvernunft ist. Sie durchzieht all~s wie ein
ilberall gegenw~rtiger Hauch, als Weltseele und
Gottheit. Durch sie entstehen die Weltbildungen und
nach Ablauf gewisser Zertrgume die Weltvernichtung
im Weltbrand, dem eine neue Bildung mit Wiederholung
des gleichen Ablaufs im neuen Xon folgt.
Die menschliche Vernunft ist ein Teil der All=
vernunft. Aufgabe des Menschen ist es, seinen .
Willen in Einklang zu bringen mit dem g8ttlichen
Willen.
In der Liebeslyrik 1st diese frbereinstimmung so vollkommen:
Fleming glaubt in der Geliebten die Herstellerin einer
Harmonie zwischen Tugend-Gott-Natur-Weltall
1

z~

sehen.

Die

Paul Wilpert, "Philosophie der griechisch-r8mischen
Antike" in Die Philosophie irn 20. Jahrhundert, hrsg. v.
Fritz Heinemann (Stuttgart :Ernst--Klett Verlag, 1963) s.
10 7-110 ..
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Geliebte ist eine Idealform in seiner pantheistischen
Ph1losophie, sie 1st zugleich T~gend, a8~t1n und verbindungs=
person zwischen Mensch-Gott-Natur-Kosmos.
entsteht .die

ve~bindu~g

Durch sie

zwischen "Ich und All", _sie stellt

den "Sinn des Lebens", wie es in S IV

77

heisst.

Da die

Geliebte Verbindungsperson ist,.hat sie in ihrer Treue oder
Untreue die Kontrolle uber diese Harmonie.

Sie hat also die

Kontrolle ilber ein geistiges Leben oder einen geistigen
Tod.
Fleming spricht davon, dass sich der Mensch "in Gottes
Willen stellen 11 soll (0 II 6, 151-153).
das tugendhafte Leben nach Gottes Willen.
immanent.

Filr Fleming 1st
Gott 1st

Um nach Gottes Willen zu leben, muss die

harmonische Stellung Mensch-Gott-Natur-MakrokosmosMikrokosmos hergestellt werden, auch wenn Gott seinen Willen
direkt wirkt.

1

Ethik. Erkenntnislehre und Physik stehen 1m
Dienste der Ethik. Der Mensch soll sein Leben
gestalten in Harmonie mit sich selbst. Das aber
bedenkt, dass der Mensch ein Kosmos im Kleinen
(Mikrokosmos) ist und in sich die Qrdnung des
Makrokosmos nachvollziehen soll.
Was 1st dieses innere wesen (sich selbst) Tugend?
Wenn es in fiberelnstimmung ist mit der Natur. Da
der Mensch selbst ein stilck der grossen Natur des
Ganzen ist, so bedeutet Obereinstimmung mit sich
selbst. Aber weil im Menschen auch der allgemeine
Trieb der organischen Natur, der Trieb nach~
Selbsterfilllung, sich vergeistigt zum Trieb nach
Erhaltung seiner geistigen Natur, die sein Ich
ausmach~, so bedeutet diese fibereinstimmung mit der
Vernunf t. Und wiederum kann d1ese ver-nunft sowohl
es individuelle vernunft wie als Weltvernunft
gefasst werden.
1

wilpert,

a. a.

o., s.

109-110.
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Durch die zwe1 Zitate von Wilpert

~st

es klar geworden, dass

eine gewisse Xhnlichkeit zwi~chen der Physik und Metaphysik
der Stoa und Fleming besteht.

VI.

STERBLICH BIST DU GEBOREN

"Und da wundern wir uns 8ber den Tod eines einzigen
Me~schen,_wenn

an

Ma~cia,

hatte.

doch

~eder

sterben muss,u schreibt Seneca

eine Frau, die kUrz zuvor ihren Sohn verloren

Die Auffassung, dass· jeder sterben muss, verbindet

sich mit der Festsetzung, dass man schon als Baby dem Tode
geliefert ist. 1
Sterblich bist du geboren, Sterblichen hast du das
Leben geschenkt; und, du selbst, ein morscher und
hinf~lliger K8rper, den immer wieder Krankheiten
befallen, schmeicheltest dir, auf so schw&chlichem
Mutterboden etwas Festes und Unverg&ngliches zum
Leben gebracht zu haben?
·
(Ad Marciam XI)
In einem Trostgedicht, einem Leichengesang, ilber das Sterben
von drei T8chtern schreibt Fleming an die Eltern:
Die Kinder kommen wol von Herzen
und gehn auch wieder hin mit Schmerzen;
doch ist euch gleichfals auch bewusst,
dass ihr habt Sterbliche ~ezeuget.
Was die gemeine Mutter sguget,~
das folget ihr und ihrer Kost.
(0 II 5, 37-42)
Die

kr~nkliche,

schwache Mutter im Z1tat von Seneca wird

zur "gemeinen Mutter" in der Ode von Fleming.

Beide Miitter.

haben Sterbliche geboren.
Neben
dem Qedanken des Sterblich-Geborenselns steht
""
1 seneca, Ad Marciam XI, a. a.

o.

(Bd.

526),

s. 76.
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e1n paar

S~tze

weiter in demselben Kapitel, man solle sich

nicht ftber den Tod wundern, denn jeder Mensch milsse sterben.
Bei Fleming heisst eine

~hnliche

Stelle:

Soll m~n sich denn zu T6de grAmen
um das,was man nicht wieder nehmen
und ihm auch selbst nicht wehren kan?
(0 II 5, 43-45)
O II 5, 43-45 zeigt auch eine !hnlichkeit mit Kapitel XIX in
Ad Marciam.

zwar spricht Seneca im zweiten Teil des Kapitels

von der "Tilgung des (irdischen) Schmerzes" und dem
"Hina~sgelangen

fiber unsere Leiden" durch den Tod--Themen,

·die in O II 5 von Fleming wegfallen--aber der erste Teil
des Kapitels ist der

Gedanke des Trosts, "denn

g~meinsame

stindig wusstest du ja, d~ss .er sterben werde 11 .~
Der Gedanke, dass man sterblich geboren ist, findet
man auch in PW II 2, 36-37; O I 5, 5-6;
Ein vergleich zwischen

o

I

~

und

o

o

II 2, 31-32.

II 2 wurde schom im

zweiten Tell des Kapitels IV auf Seiten 42 und 43 gezogen.
In dem Vergleich wurde das Motiv und dessen Verbindung mit
anderen Motiven besprochen.
VII.

Auf ghn11che
Klage

ilb~r

DER VERFRtlliTE TOD

Weise erwidern Fleming und Seneca die

den verfrfthten Tod.

Seneca sagt in Ad Marciam

XXII, vielleicht ist es ein Glilck, dass der Sohn so frUh
gestorben ist •. Fleming tr8stet die Witwe Kuchen mit dem
1 seneca, Ad Marciam XIX, a. a.

o.

(Bd. 526),

s. 93.
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Gedanken, es 1st "filr sich ein Liebes Leiden", dass der
Gatte nicht alt

geworde~

1st.

1

Du klagst, Marcia, cein Sohn habe n1cht so lange
gelebt, wie er h~tte l8ben k8nnen. Woher willst du
denn wissen, ob ihm ein lgngeres Leben gut bekommen
wdre, ob es nicht ein Glilck filr ihn war, dass er so
frilh hat sterben mtlssen?
(Ad Marciam XXII)
"Es 1st doch aber gar zu bald."
Euch dilnkts; so ward er kaum nicht alt,
das ~ilr s1ch 1st ein liebes Leiden.
( 0 II 6, 94-96)
Der

~egriff

des verfrilhten Todes wird be1 Fleming auch

in O II 13·, 9 und in O II 14, 4-5 und 69 -ausgedrlickt.
Fleming benutzt das M0 tiv des verfrilhten Todes im
Zusammenhang mit dem Begriff der g8ttlichen Todesbestimmung.
Be1 Seneca hingegen befindet sich das Motiv des verfrilhten
Todes in verbindung mit dem Unbestgndigkeitsmotiv:
Seneca in Ad

Marcia~

XXII ist der Tod des Sohns ein

Ereignis, das sowieso kommen muss--eine
verg~nglichen,

filr

menschlichen Lebens.

Best~tigung

des

Der Tod als Glilck,

von Gott bestimmt, ist offensichtlich ein Weiterspinnen des
Kindertodesgedankens, der im Kapitel IV auf Seiten 18 und 19
besprochen wurde.

wegen der m8glichen christlichen Deutung

des Motivs kann weder die Stoa noch

Sen~ca

unbedingt als

Einfluss bezeichnet werden, es sei denn, dass hier--wie o:ft
der Fall in Flemings Werken ist--mehrere Interpretations=
m8glichkeiten geboten werden.
1

Seneca, Ad Marci am XXI I, a. a.

o. ( Bd.

526), S. 99.

87
VIII.

STERBEN =LEBEN

Stobaeus, die Frage nach dem Unterschied zwischen
Leben und Tod beantwortend, zitiert Pyrrhon:

1

Pyrrhon lehrte, zwischen Leben und Tod bestehe kein
Unterschied.
Das Sterben gleichzeitig als Leben bedeutend sieht man
hdufig bei F~eming, besonders im zusammenhang mit e1nem
k8rperlichen, irdischen Sterben und einern seelischen,
himmlischen Leben: 2
Tod

is~

das Leben selbst

(PW II 14, 93)

IX.

DER LEIB-SEELE-KONFLIKT

Seneca unterscheidet zwischen Leib und Seele und, wie
Benz meint, er "setzt (die Seele) unmittelbar ••• als Teil
Gottes, und lehrt filr diesen ••• Teil die Unsterblichkeit, da
er ja am g8ttlichen wesen direkt Teil hat".3

Fleming spricht

von einem Dualismus Leib-Seele und von einer verbindung der
Seele mit Gott •
. Ich bin gewiss, dass meine Seele lebet,
wenn mir mehr nichts an diesem Leibe webet;
kein Geist verwest, als den der Himmel gab;
sein fiberzug, der Leib, der muss ins Grab.
(0 I 5, 29-32)
1

Benz, a. a.

o., s. 49-50.

2

Vgl. PW I 11; .PW I 15; PW I 18·, PW II 2·' PW II . 6:, 80,·
PW,II 14, 35 & 93-99; PW III 1, 8; PW III 2, 129; 0 I 5;
0 II 2.

3Benz a. a.
1

o., s.

39; hierzu a. ebenda Fussnote Nr. ~
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wenn Fleming das se~lische, himmli~che Leben direkt mit
·Gott_klar ausdrilckt, so beschreibt Seneca das Leben etwas
Dennoch erk~nnt man in dem Zitat von Benz die

vage.

Verbindung Gott-Unsterbllchkeit-Seele-Leib.

Bel Seneca

wird die seelische verbindun~ Gott-Mensch hauptsgchlich
immanent vollzogen.

Fleming, indem er seinen pantheistischen

Christusglauben zeigt, betont das
mit Gott 1m Himmel.

seeli~che

Leben direkt

Untersucht man die Verbindungs=

m8gl1chkeiten, so ergibt sich drei Hauptformen, die hier
aufgezeichnet werden:
1~

immanente verbindung: Gott-Mensch-NaturMikrokosmos-Makrokosmos
direkte Verbindung: himmlisches Leben mit
Gott~ dadurch die Verbindung MikrokosmosMakrokosmos
Verbindung Gott-Mensch-Natur-MikrokosmosMakrokosmos durch die Geliebte

2.

J.

In der Vollziehung dieser Verbindungen wird der K8rper als
verhinderndes Element betrachtet. 1
was du als unsre Hillle wahrnimmst·. cias Gebein, die
NervenstrM.nge und die dariibergezogene Haut, das
Antlitzl die dienstreichen H~nde, kurz alles, worin
wir gehullt sind, sind nur Fesseln des Geistes und
Werkzeuge der Finsternis. Die Seele wird davon
verdeckt, erstickt, geschT1.r~cht, an der wahren
Erkenntnis gehin1ert, lhrem eigenen Wesen entfremdet
und in Irrtilmer verstrickt. Ihr ganzer Kampf mit
der drilckenden -La.st des Fleisches geht darum, dass
sie nicht auf Abwege gerate und versinke.
(Ad Marciam XXIV)
Mit den W8rtern "verdeckt",

11

erstickt", "geschwlicht",

"die drilckende Last des Fleisches" spricht Seneca eine
Verachtung des K8rpers aus, die aus dem Konflikt Seele1

Seneca, Ad Marci am XXIV, a. a.

o. ( Bd.

526) , S. 10 5 o

89.
K8rper entsteht.

Die See le ·als das Einzigfghige, das Wahre

zu erkennen, steht dem Leib gegenilber, der die Seele an
dieser Erkenntnis hindert.

Das Gegenilber

vo~

Leib und

Seele wird bei Benz al~_ Dualismus bezeichnet, ein Begriff,
der nicht nur den Gegensatz

Leib-~eele

zeigt, sondern dazu

auch die Antithesen Geist-Materie, ewig-verg&nglich, LebenTod, ·Gott-Mensch.
Wenn Fleming "Die Seele, die 1st fort, mein Leib lebt
auf qen Schein" (PW V 16, 16-17) schreibt, spielt er auf
diesen Dualismus Leib-Seele an.

Dach ist PW V 16 ein

durchaus petrarkistisches Gedicht; ein Leib-Seele-Motiv
muss. in solchen Gedichten mit Vorsicht in zusammenhang mit
dem Stoizismus gebracht werden--obwohl auch hier, wie Rehm
gezeigt hat,

1

.

ein berechtigter zusammenhang besteht.

Diese

Stelle erinnert mehr an das petrarkistische Seelenraub-Motiv
als an den· stoischen Leib-Seele-Begriff.
den Ausdruck, indem nur die Seele weg 1st.

Fleming steigert
Die Idee der

Liebeserfilllung--die libringens nach_dem petrarkistischen
Concetta nur im Traum erfilllt werden kann--hat auch eine
k8rperliche Auswirkung in Form von einem verfall.
muss man hier im Seelenraub-Motiv den Dualismus
einsehen.

2

Dennoch

Le~b-Seele

PW V 16 allein wUrde selbstverstMndl1ch ke1ne

1

Walter Rehm, "Zur Gestaltung des Todesgedankens bei
Petrarca und Johannes von Satz" in Der Ackermann aus Bl)hmen
des Johannes von Tepl und seine Zei~Darmstadt : Wissen=
schaftliche Buchgesell~chaft, 19~
2

Pyritz, a. a.

o., s.

216 ff.
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mittelbare noch unmittelbare Verbindung mit dem Leib-SeelePrinzip Senecas herstellen.

31,

In einem Brief Epistula
11

Seele als Gott im Kerper:

1

quam deum in corpore humane

11 spricht Seneca von der

Quid aliud voces hunc {= animum)
hospitante~?

Von der Idee der

Seele als Gott im K8rper, kommt die Idee bei Fleming, dass
der K8rper ein "Gasthaus" sei:
ihrem Miethaus" (PW
See len !

11

(

PW V 18 ,

n;:

"in dern die fromme Seele aus

4, J-'~) oder "du Wohnhaus meiner

3)•

In PW II 14, 84-88.findet man eine Bedeutungs=
steigerung der Leib-Seele-Auffassung.
Mein! sag• mir, was es sei,/
diss Leben, wie mans nennt!
Ein Rauch ists, der verschwindet,/
ein Nebel, der nicht steht,
ein Zuchthaus voller Not,/
ein Sfisses auf den Schein,
ein halb belebter Tod./
(PW II 14, 84-88)
"Kerker der vernunf t" ist eine verdeutschung der "Fesseln
des Geistes" in Senecas Ad Marciam XXIV.
Finsternis 11 gleicht sinngem~ss an

11

"Werkzeuge der

Ein Rauch, der

verschwindet, ein Nebel 1 der nicht steht", denn beide Worte
sprechen eine negative Polaritgt zwischen irdischem und
wahrem Leben aus.

Das Leben wird mit den WBrtern "Tod",

"Rauch", "Nebel 0 u.a.m. symbolisiert; das sind--wie schon
besprochen--Symbole filr die menschliche vergllnglichkeit.
1 Eduard Sternplinger, "Martin Opitz und_der Philosoph
Seneca" in Neue Jahrbil8her fUr klassisches Altertum,
Geschichte un~ d.'eutsche Li teratur 1905 XV, s. 3L1-o.
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Fleming ersetzt "das-Wahre" mit uoott".

In De brev1tate

vitae VIII beschreibt Seneca die Ablenkung vom wahren in
Anbetracht der verggngl1chkeit des Menschen.

Aber auch

h1er erkennt man bei Fleming noch eine Ausdrucksste1gerung
desselben Gedankens:
vom Wahren meiden,denn

nach Seneca soll man aller Ablenkung
b~ld

1st man tot; nach Fleming

bedeutet dieses verggngliche Leben, das e1ne Anti these zum
himmlischen Leben m1t Gott b1ldet, den Tod selber.
In PW II 14 liegt die Hauptbetonung auf der gBttlichen
der der Mensch gehorchen muss.

~odesbestimnung,

Als Trost

wird das sterbenmilssen angebracht, das mit Antithesen
ausgedrilckt wird:

irdisches Leben-himrnlisches Leben, Gott-

Mensch, menschliches Leben-menschlicher Tod, Leben und Tod
Gottes.

Das ird1sche Leben ist ein Schein-Leben und das

himmlische ist das wahre; der Tod filhrt die Seele zu einem
besseren Leben im Himmel.
Die Diskrepanz Schein-Leben und wahres Leben 1st die
Wie auf Seite 74

Ausdrucksform einer seelischen Haltung.

d1eser Arbeit erwllhnt wurde, geht nur die Seele in den
Himmel.

Die Antithetik Schein- und wahres Leben schliesst

also auch die Ant1thetik Leib-Seele ein.
nAmlich in PW I

In einem Gedicht,

15, wird der Leib-Seele-Konflikt besonders

pr&gnant ausgedrilckt.

Die.P~ranomasia

1st kein blesses Wortspiel.

Leib-Leben-(ich) leb~

Der Leib, das irdische Leben,

wird als Ursache filr den seelischen Tod aufgefasst, der nur
durch die Gnade Gottes in ein himmlisches Leben umgewandelt
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wird.

Der Ausdruck

Ausgabe van

0

Le1bes Brauch" in vers 12 steht in der

1666 als "Lebens Brauch"; sinngemAss 1st der

Druckfehler durchaus verstHndlich.
Ich lebe, doch nicht ich; derselbe lebt in mir,
der mir durch seinen Tod das Leben bringt herfUr.
Mein Leben war sein Tod, sein Tod war mir mein Leben,
nur geb' ich wieder ihm, was er mir h~t ge 7 eben.
Er lebt durch meinen Tod, mir sterb' ich tHglich ab.
Der Leib, mein irdnes Teil, der ist der Seelen Grab,
er lebt nur auf den Schein. ~er ewig nicht wil sterben,
der muss hier in der Zeit verwesen und verderben,
weil er noch sterben kan. _ Der Tod, der geistlich heisst,
der 1st alsdann zu spat, wann uns sein Freund hinreisst,
der unsern Leib bringt um. Herr, gieb mir die Genade,
dass dieses Leibes Brauch nicht meiner Seelen schade.
Mein Alles und mein Nichts, mein Leben, meinen Tod,
das hab 1ch be1 mir selbst. Hilfst du,so hats nicht Not.
Ich wil,1chmag,1ch sol,ich kan mir selbst nicht raten,
dich wil 1chs lassen tun, du hast be1 dir die Taten.
Die wilndsche tu ich nur, ich lasse mich ganz dir.
Ich wil nicht meine sein. Nim mich nur,gieb dich mir!

(PW I 15)
Wiederzuerkennen sind hier folgende Verbindungen:

Leib-

Abweg vom Wahren, Seele-Gott, Leib-Leben-Erde, Gott-Mensch,
Leben-Tod und Leib-Seele.

Ersetzt man "Gott" mit

11

dem

Wahren"--offensichtlich meint Fleming einen christlichen
Gott--, so werden die oben genannten Verbindungen auch in
der Stoa aufgefunden.

Obwohl die verbindung Leib-Leben-

Erde-Grab eine Reminiszenz an Mose 2, 7 zeigt, stlmmt der
Begriff--in dem ein seelischer Tod durch das silndige
Verhalten des K8rpers verursacht wird--mit einer Stelle aus
Heraklit tlberein.

Seneca jedoch schreibt in Ad Marciam XXIV

der seelischen Erkenntnis des Wahren eine gr8ssere Rolle
als Fleming.

z~

Fleming setzt die Erkennung voraus, der Abweg

davon verursacht den seelischen Tod.
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Nach. der stoischen Phllosophie kann die Seele ohne
den KBrper leben.

1

Zenon hat aus der Tatsache der Trennung von K8rper
und Seele im To.d des Menschen den bilndigen Schluss
gezogen, die Seele selbst milsse ein K5rper sein.
Bis Marc Aurel hatte sich die Lehre so umgestaltet,
dass der Kaiser aus der Tatsache der Trennung van
KBrper und Seele im Tod schloss, die seele--als das
noeron--kBnne weder ein K8rper sein, noch dem K8rper
irgendwie zugeh8ren; sondern sei Tell eines
ursprilnglichen, g8ttlichen, k8rperlosen Prinzips,
van dem sie herstarnmte und das als reiner Geist
~usserhalb alles Geschaffenen ruhe.
Die seele
hatte sich zu einem substanzlosen, absoluten Sein
zurilckgefunden: damit war ein Standpunkt erreicht,
von dessen Kritik und Bek~mpfung die stoische Lehre
ausgegangen war.
Das Zitat hier behandelt zwar das Thema der Substanzlosig=
keit der Seele, weist jedoch auf eine frilhere Auseinander=
setzung ilber das Seele-Leib-Verh~ltnis 8berhaupt hin.
Anderswo be1 Benz--auf Seiten 94-97--wird das Leib-SeeleVerh&l tnis in zusammenhang mit silndhaften, k8rperlichen
Trieben gebracht.

Von Benz her ist es unm~glich, fest=

zustellen, wer der Urheber der Le1b-Seele-Auffassung wgre,
doch wird auf Zenon und Marc Aurel (s. Seite 47), auf Platon
(Seite 94) und Philo (Seite 97) hingedeutet.

Was uns hier

mit dern Thema van Paul Fleming beschgftigt, ist zungchst
e1nmal nicht die Frage, van woher er den Urheber hat, sondern
die Tatsache, dass sich die Stoa mit dem Problem eines

Weiterlebens der Seele

na~h

dem k8rperlichen Tod

auseinander~

g~setzt hatte_u~d

dass das Leib-Seele-Motiv auch bei Fleming

aufzufinden 1st.

Bei Fleming gibt es zweierlei Motive des

a 0 ,
......

1B nz ' ·~
0

'-'

~

S

. 47 .
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Seele-Le1b-Verh~ltn1sses.

Ein Mot1v 1st die geistlich-

rel1g18se Bedeutung, be1 der die Seele durch Glauoen ein
himmlisches Leben gewinnt, wenn der
diese~

Katagorie sind:

67-69.

o

I

~5rper ~tirbt.

Be1sp1ele

4, 85-a?; o I 5, 1-2; O II 2,

Das andere Motiv 1st die Anwendung des petrarkisti=

schen seelenraub-Motivs auf andere Personen als die
Geliebte--eine durchaus ilbliche Motivanwendung im
Petrarkismus.
stirbt~_also

PW V 18,

Die Seele lebt in einer anderen Person; diese
stirbt auch die eine Person (PW V 16, 16-17;

J; PW I 11) •
. X.

DIE AUFFASSUNG "DES DOPPELTEN TODES"

Die Auffassung, dass nich t nup der"' K8rper, sondern
auch die Seele, stirbt, findet man bei Philo, der den
Begriff "des doppelten Tades"

gepr~gt

hat.

Benz .hat

zusammenfassend und zugespitzt Philos Auffassung dargestellt
.

und deshalb wird Benz hier weitgehend zitiert.

1

Es handelt sich um die Lehre Philos vom doppelten
Tode, der sich in seinen allegorischen Erklgrungen
folgendermassen formuliert findet (Philo Alex. leg.
allegor. I, 33, 106): "Einen doppelten Tod gibt es,
f&r den Menschen im allgemeinen und f8r die Seele im
besonderen. Der des Menschen besteht in der Trennung
der Seele vom K~rper. Der Tod der Seele bedeutet
die vernichtung dcr Tugend und die Aneignung der
Schlechtigkeit. Deshalb heisst es nocht bloss
1
sterben 1 , sondern •des Todes sterben', um zu zeigen,
dass nicht der allgemeine, sondern der eigentliche
·
und besondere Tod gemeint ist, den die Seele erleidet,
wenn sie unter Leidenschaften und Schlechtigkeiten
aller A~t begraben ist. Und d1eser Tod bedeutet
nahezu den gussern Gegensatz zu jenem: jener besteht
1

Benz, a. a.

o., s. 95-97.
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nAmlich in der Aufl8sung der vereinigung von K8rper
und Seele, dieser vielmehr in einer Vereinigung
beider, bei welcher der schlechtere Teil, der
K8rper, die Oberhand gewinnt, und der bessere, die
Seele, untergeht."
Die Stelle hat die sachliche Klarheit einer
Definition; Philo f~hrt fort:
"Wo es immer heisst,
'des Tades sterben', ist stets.zu bedenken, dass
der Tod als Strafe gemeint ist, nicht der natilrliche.
Der natilrliche besteht eben darin, dass die Seele
vom K8rper geschieden wird. Der als Strafe wird
dann herbeigefilhrt, wenn die Seele dern Leben der
Tugend abstirbt und das der Schlechtigkeit filhrt."
Der Tod der Seele is~ dagegen eine Strafe deshalb,
well ihr dadurch ihr g8ttliches Wesen entzogen wird
und sie vom reinen Sein und der reinen Erkenntnis
ausgeschlossen wird. Dies geschieht, wenn sie sich
mit der Materie, durch die sie zerstreut ist,
vereint, das heisst, fremde Qualitflten annimmt, um
dabei die eigenen preiszugeben, ihre g5ttliche
Mission vergisst, sich den Forderungen der Treibe
unterwirft, zu deren Unterdrlickung und Regulierung
sie eigentlich da ist: wenn also im inneren Kampf
der widerstrebenden Prinzipien der bessere Teil dem
schlechteren unterliegt. Der zustand, in dem die
AnnAherung der seele an den K8rper so welt fort=
geschritten 1st, dass eine Identit&t eingetreten
1st, ist zugleich ihr Tod, da sie bei der Umwandlung
ihr eigentliches Wesen aufgegeben hat:
die Seele
hat sich in ihr Gegenteil verkehrt. Daneben besteht
natilrlich die alte Anschauung, dass das Leben der
Seele als Aufenthalt im K8rper liberhaupt eine Art
von Verbannung sei und ihrem eigentlichen wesen
vollkommen widerspreche.
(Herakllt:)
"Wir leben den Tod jener, wir sterben
ihr Leben. Denn jetztt'ida wir leben, ist unsere
Seele tot und in dem KOrper wie in einem Grabe
eingebettet: wenn wir aber gestorben sind, dann
filhrt die Seele ihr Eigenleben, befreit von den
toten und schlechten Gesellen, an den sie gefesselt
war. 11
Die Themen--der Begriff des doppelten Tades, GottSeele, Seelentod wegen

k5~perlicher

oder

seelisch~r

.Schlechtigkelt gegen Gott, K8rper als negativer Aufenthalts=
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platz der Seele--werden in dem oben schon zitierten
·"Andachts"-Gedicht .PW I

15

ausgedrilckt.

wenn man das

Gedicht im zusammen.hang rnit PW I 11 und PW I 12, in denen
die Themen vielfach wiederholt werden, untersucht, so muss
man feststellen, dass Fleming einen christlichen Seelentod
meint.

Christus oder Jesus wird in den gesamten Deutschen

Poemata sehr selten erw~hnt.

Wenn Fleming fast ausschliess=

11ch von G?tt spricht, so gibt es auch hier.keinen Grund
anzunehmen, dass Fleming Jesus und Gott gleichsetzt.

Damit

wendet sich Fleming ab von der christlichen Tradition, in
der die schlechte Seele nicht stirbt, sondern in Verdamnis
weiterlebt. ·ES 1st m8glich, dass hier stoische und
christliche Begriffe in eine etwas eklektische, doch von
Fleming l{lar ausgedachte Wel tanschauur1g zusammengeftigt
werden.

XI.

HONESTE VIVER.E

Das richtige und wahre Art zu leben 1st nach
Definition nach dem h8chsten Gut zu leben.

Das Schlagwort

"h8chstes Gut 11 1st ffir die Stoa kennzeichnend.
Lebensart nennt Zenon "praxis".

Die richtige

1

Zenon machte die werterffillte nraxis zum Sinn und
Inh2lt des Lebens und setzte als nositiven Wert die
Tugend als das Gut aller Gilter:
~Die Tugend.allein
ist ein Gut, das Laster allein ist ein fibel", heisst
d1e neue Lehre. Daa Honeste vivere tritt an die
Stelle des vivere. Das Leben an und filr sich ist
kein Wert, vielmehr besteht dieser in der innerhalb

1

Beriz, a. a.

o. ,

S. .50 .
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der zeitlichen Grenzen des Lebens realisierten
T.ugend.
Diese

findet man nicht nur bei Zenon, sondern
auch bei Chrys1pp, Seneca und Cicero. 1
Tugendleh~e

Flemings Gebrauch der vanitas-Motivik erinnert an
Zenons

wertsch~tzung

Er verbindet in O I 8

des Lebens.

O I 8,

den Begriff der Tugend mit der richtigen Lebensart.
1--"Tugend 1st me in Leben "--m8ge eine . frbersetzung aus
Ciceros De finibus

v, 79 sein:

_ipsa con ten ta est •

2

virtus ad bene vivendum se

Die Verse 29-;31--"Hab' ich Gott und

Tugend, so hat meine Jugend, was sie macht wert"--erinnern
ebenfalls an Zenons

11

Lebensliebe":

der Mensch hat frB.h im

Leben das Wahre erkannt und dadurch wird das Leid des
Lebens abgenommen.3
aufgefasst.

O I 8 wird als Kontrast zu PW I 15

In O IV 49, 61--in der Fleming die Mission

der Gesandtschaft erfilllt zu sein glaubt--steht fest:
"T-ugend 1st das h8chste Gutn. ·
XII.

HABSCHAFT

Das Thema der Bedenkung von Habschaft erscheint bei
Seneca in mehreren Stellen, unter denen Ad Marciam

x. 4

Alles, Marcia, was von aussen her uns umgl&nzt-Kinder,Ehren, Reichtum, weite?alaste und Vorhallen,
1

o., s. 50 & 52.
2 Bemz, a. a.
0.' s. 50, Fussnote Nr.
3 vgl. auch Benz, a. a.
0.' s. 51.
4
Seneca, Ad Marci am X, a. a. o. (Bd.
Benz, a. a.

3.

526)'

s. 74.
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in denen sich Scharen von Klienten an der
verschlossenen Tilre dr~ngen, ein kllngender Name,
eine vornehme oder sch8ne Gattin und was sonst noch
vom trfiger1schen, wechselvollen Schicksal abh~ngt-
das alles geh8rt und nicht, 1st nur geliehene Pracht.
Nichts von alledem ist uns geschenkt; nur wieder
~e1mfallendem GerAt ist die Lebensbilhne geschmilckt.
Dies kehrt schon am ersten, anderes am zweiten Tag
zurllck, nur wenig begleitet uns bis ans Ende. So
haben wlr keinen Anlass, uns etwas zugute zu tun,
als sM.ssen wir in unserem eigenen Besitz: gel1ehen
1st alles! Nur die Nutzniessung steht uns zu, und
die Zeitspanne bestimmt der Herr, aus dessen Hand
es kommt.
(Ad Marciam X)
Benz schreibt darilber, dass "alle staff lichen G&ter, damit
auch der Leib (vgl. Ad Marciam

~XIV)

••• als unwesentlich

filr die ••• Beschaffenheit (der Seele) lehrt 11 • 1

Die

Interpretation weicht hier etwas von der Benz• ab, da
Seneca irdisches Gut nicht direkt verachtet, sondern es
vielmehr als Geliehenes von Fortuna betrachtet.

Von Ad

Marciam X her zu beurteilen, sieht Seneca es als unn8tig,
h8chstens verhindernd filr die seelische Erkennung des
h8chsten Gutes.

Passend zu diesem Thema wird der Le~er auch

auf D= brevi tate vitae XV und De brevi ta te vitae XXI

hingewiesen.

Das obige Zitat steht allein eventuell nicht

so eindrucksvoll, als wenn man es in Verbindung mit zwei
anderen Stellen sieht.

Ad Marciam X steht in einem gewissen

Zusammenhang mit den Leib-Seele-Problem, wie auch in Ad
_Marciam XXJV angedeutet wird.
Vita beata IV, in der die
1

2

Unabh~ngigkeit

Benz~ a. a. a·., s. 62.
wels, a. a.

Wels 2 erwflhnt eine Stelle in

o., s. 95.

von

~sseren

Giltern
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die Freiheit der

Seel~

~s

bedeutet •.

bildet sich also zwei

·Sphgren:

r.

Das Irdiscne, damit versteht sich:
A, Leib-Seele (Ad Marciam XXIV)
B. Reichtum und~abschaft ---C. Gesch~ft und Handel (De otia I, 2-3)
·,

II.

----

.

bas ci8iti1che, damit versteht sich:
A, Gott
B. Fortuna
.C. D~s Seelische, das Wahre, das hBchste Gut

.In

o

I 5 verbindet Fleming_im

Tode vier Elemente:

Leib,

ir~ische~

zusa~menhang

mit dem

Gut, Seele, Gott.

Irdisches Gut wird mit "Kunst, Ehre, Lust und verm8gen 11
(Vers 23) symbolisiert.
Seneca

gebra~cht.

Das sind dieselben Symbole, die

Die Stelle, verse 21-24, weist eine

Vanitas-Motivik auf, sie geht jedoch ilber eine VanitasVorstellung hinaus, weil der Blick zum Himmel und zu Gott
gerichtet wird.

Auch in diesem Gedicht, wie im schon

besprochenen PW II 14, liegt_die Hauptbetonung auf der
g8ttlichen Todesbestimmung, die als Trost angebracht wird.
Dennoch 1st hier, wie gezeigt wird, eine weitere
Parallelit~t

mit Seneca zu spilren.

Im zusammenhang mit dem Thema Habschaf t muss noch
erwghnt werden, d2ss Fleming
seinem "Hab' und_Gut"

~n

spr~cht,

PW IV.1, 135-136; S II 14, 1.

drei 9.nderen Stellen_von
ngmlich in:

PW II 14, 72-75;

Doch handelt es _sich bei

diesen Stellen um etwas anderes als bei Seneca.

In PW II 14,

72-75 handelt es sich um den Tod, gegen den--w1e 1m 1!£!sunt-Motiv--kein Reichtum hilft.

In PW IV 1, 135-136
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handelt es sich um die irdische und menschliche zerst8rung
des DreissigjHhrigen Krieges in. Deutschland.
ist der Auffassung Sene9as Ahnlicher:

um die

Bereitw~11igkeit,

Himmel zu gelangen.

S II 14, 1

es handelt sich hier

das Irdische aufzugeben und in den

Eine entsprechende Stelle steht in

Senecas Epist. LXX. 1

O I 5_weist nicht nur das Thema Habschaft auf, sondern
auch andere, die sich bei Seneca eine Xhnlichkeit finden:

1.

ver$e 5-6: Sein Ende war ihm da schon auserkoren,
eh• als ihrn noch sein Anfang war geboren.
Vgl. Ad Marciam XI, 2.

2.

vers 14: Dein schwacher Leib steht allen Toden
offen.
Vgl. Ad Marciarn XI, 2._

J.

vers 32: sein fiberzug, der Lei.b, der muss ins
Grab.
Vgl. Ad Marciam XXIV.

4.

Vers

50:

5.

Vers

23:

richte dich nach deines Gottes Willen!
Vgl. Ad Marc:i..am X, 5.
Kunst, Ehre, Lust, verm8gen und fortan.
·

Vgl. De vita beata VII.

6.

verse 37-38:
re mehr du bier vor Schmerzen must
verbeissen, ie mehr du dort ein Freudenkind wirst
heissen.
Vgl. Ad Marciarn XIX.

?.

Dazu vgl. noch PW IV 44, 149-151 mit Ad Marciam X.

XIII.

DAS MOTIV "WEISHEIT"

Der Weise beziehungsweise die Weisheit ist ein
wicht1ges Thema in der stoischen Philosophie.
1 we 1... s, a. a. O. , S •

96.

Fleming
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benutzt auch dieses Motiv in PW IV 44, 71-75; PW IV 53,

23-24; O I 7, 25-JO; O II 12, 12 und 64.
unmittelbarer

zusam~enhang

Aber ein

mit der Stoa konnte hier nicht

festgestellt werden.
Opitz hat das_ Motiv zum Tell wenigstens von der Stoa
her. 1

pa Opitz Fleming beeinflusst hat, erwartet man eine

gewlsseoq. lthnllchkel t in der Mot_i vverwendung der beiden
Dichter.

Dieses verhgltnis kann hler auch nicht best~tigt

werden, sogar wenn PW IV 44, .71-75 einer Stelle aus der
Poeterey Mhnelt. 2 Die Verbindung Ph8bus~Poet-Weisheit
ist ·beiden Stellen gemeinsam.

Aber die Betonung ist anders:

bei Opitz liegt die Betonung darauf, dass der Poet weis se1;
Fleming betont die erlangbare "Ewigkeit".

Berghoeffer

bezieht die Stelle von Opitz auf Trissino, nicht auf die
alte Stoa.3

Weil das Weisheitsmotiv angeblich nicht van

der Stoa her Ubernommen wurde, und well wenig Gemeinsames
im Gebrauch des Motivs zwischen Fleming und Opitz oder
Fleming und der Stoa gefunden wurde, muss eine Verbindung
Fleming-Opitz-Stoa in Bezug auf dieses Motiv filr fragwilrdig
gehalten werden.
1

3. J42.

Wels, a. a.

o., s. 93

und 96; Semplinger, a. a.

o.,

2

Mar~1n Opitz, Buch !.£Q. der Deutschen Poeterey (1624),
Cap. II, Reclams Universal-Bibliothek Nr. g397/98 (Stuttgart
Philipp Reclam Jun., 1970), s. 13.
38hriatian Wilhelm Berghoeffer, Martin Opitz' Buch von
der deutschen Poeterey, Dis.serta ti on F'rankfurt1""8'E'8 - - - . (Frankfurt : Knauer, 1888), s. 92.
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DAS BILD DES SCHIFFES

XIV.
Dies~s

VII

1

Bild erscheint bei Seneca in De brevitate vitae

und in Ad

Marci~m xvrr 2 und bei Fleming in PW II 7;

O II 4 und O IV 44.~

PW Il 7 zeigt ~inen ghnlichen

Wortlaut mit De brevitate vitae VIII.

-

--.

Nach Ruegenberg und

Forster ist der.Urheber des Bildes Ovid.
1st &berzeugend.

Die Beweisf8hrung

Da PW II 7 inhaltlich rnit keinern direkt

nachweisbaren Gedanken der Stoa 8bereinstimmt, mftsste man
den

Wortlaut zwischen PW II 7 und

Hhnli~hen

vitae VIII flir

zu~gllig

XV.

D~

brevitate

halten.

DIE STERBLICHKEIT DER G5TTER

·Seneca behauptet, dass die G8tter sterblich se1en:
"selbst die G8tter bleiben in den Mythen nicht

v~rschont,

und zwar deshe:.lb, wie ich glaube, dami t es uns bei unseren
Todesfdllen ein Trost sei, zu sehen, wie auch das G8ttl1che
dem Untergang preisgegeber. ist."4
In der Vorstellung der g8ttlichen Sterblichkeit
unterscheidet Fleming zwischen Gott und den mythologischen
G8ttern.

In der.Stelle in OIIIB ~ird die doppelte Negation

gebraucht, um den Sterblichkeitsgedanken auszudrilcken.

s.

18.

1 seneca, De brevitate vitae VII, a. a.
2

sene~a, ~ti.. d Marciam

XVII
---- ---'

a. a.

o.

o.

Wie

(Bd. 1J91),

{Bd. 526), S. 87-88.

3vg1- • m"o~sch
a • 0 . , s • G~5 - Jo' •
..1. ...
l:-'
'
Ci.e
4
Seneca, Ad Marciam, a. a. o. (Bd. 526),
r

s. 79.
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17.

in den Schriften des

Jahrhunderts zu erkennen 1st,

w~rd

die doppelte.Negation oft verwendet, um die Negation
auszudrilcken.

Das ist hier jedoch nicht der Fall, wie auch

der Wortlaut des verses 22_bestgtigt.
Ihr auch, a8tter und G8ttinnen,
nur nicht ohne Sterblichkeit,
lebet nach des Himmels Sinnen,
dem ihr sonst ganz ahnlich seid

(0 III 8, 19-22)

.

Aber Hber den nicht-mythologischen Gott schrelbt
Fleming das Gegenteil:

''Gott stirbt nicht, wie ein Ivlensch"

(PW I I 14, 81 ) .
M1t den zwei Stellen kann man durch ihre
GegensAtzlichkelt keinen_lnhaltlichen Zusammenhang zwischen
Fleming und Seneca sehen.

Doch 1st

~ine

Anlehnung in der

einen Form nicht ganz auszuschliessen.
XVI.

DAS ADELICHE T'IER

"Das adeliche Tier, so e1nen Man sich nennet,".(PW V

10, 9) entspricht Senecas Ep. 41, 8:
homo • 1

1

Vgl. wels, a. a.

o., s.

J40.

Rationale enim animal

KAPITEL VIII
DER TOD UND DIE R~MISCHE LITERATUR
I.

DIE ABHXNGIGKEIT UND DIE EIGENE VERWERTUNG

In seiner Arbeit, Paul Flemings verh~ltnis ~
r8mischen Dichtung, analysiert Tro~sch die lateinische und
deutsche Dichtung

im Hinblick auf Entlehnungen aus

Fle~ings

der antiken Literatur.

Fleming hatte den Vorschlag Opitz•

angenornmen, "sonderlich von den Griechen und Lateinern
1
ab(zu)stehlen 11 •
Etwa 500 Stellen lassen sich direkt auf
antike Quellen

zurilckfilhren~

Die Entlehnungen hatte Fleming

vorwiegend--jedoch mit Ausnahmen--nach dem Original und nicht
· nach einer deutschen Kopie abgefasst. 2

Die betroffenen

Dichter sind, rein zahlenm&ssig und nicht nach der
Wichtigkeit des Inhalts gerechnet, hauptsHchlich Horaz, von
dem fast die HMlfte aller Stellen entspringen, und Ovid, der
der Urheber von etwa einem Viertel der Entlehnungen .war.3
Wie hatte Fleming den antiken Text verwertet?

Tropsch

beantwortet diese Frage in seiner "Zusammenfassenden
Betrachtung", von der hier zitiert wird. 4
1

Martin <?Pitz, . Poetcr_~ (Cap. VI), a. a. 0.'
2
.
Tropsc.h~ a. a. 0. ~ s~ 20.

3rr ropscn,
· a. a. 0.'
4Tropsch, a. a.
0.'

_,
2) •

137.

s.

140-142.

s.

39.
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Seine Lekt8re, an sich inhaltlich und sprachlich
ungleichartig, wirkte also nicht einseitig auf ihn.
Und er hatte auch kein einseitiges Abwehen bei ihrer
Verwertung. Ich kann nicht finden, dass er bei der
fibernahme fremder Geda.nken und wendungen immer ~.n
gleicher Weise verfuhr. Ich habe darauf hingewiesen,
dass er in Alteren Gedichten zumeist treuer und
·
genauer den Sinn und Wortlo.ut des Originals copiert,
als in jilngeren, wo er hAufig an seiner Vorlage
zuthaten versieht, so dass das Vorbild manchmal
nahezu unerkennbar wird.
Der Dichter war zwar im allgemeinen bestrebt, den
fremden Gedanken seinem momentanen Zwecke anzupassen
und dementsprechend umzuformen; oft erreicht er
dieses Ziel in bewunderungswfir~iger Weise, die
Entlehnung erhAlt neue Gestalt und neues Leben.
Aber doch ist auch nicht.selten die Art und Weise
der Verwertung eine rohe, gusserliche; die Entlehnung
fgllt aus dem Ton und Charakter des fibrigen Gedichts
heraus, sie bleibt todt ••••
Bei der ilberwiegenden Mehrzahl der Entlehnungen
und Anlehnungen lassen sich besondere Grunds~tze
der Xnderungen nicht aufdecken; die einzige regel=
mgssig wahrnehmbare Absicht des Dichters 1st, einen
·vom Original in etwas verschiedenen Wortlaut zu
bi~ten; die Knderung ist Selbstzweck, er will nicht
plilndern, sondern erwerben.
Es ist charakteristi3ch filr Fle~ing, dass nahezu
alle seine Entlehnungen und Anlehnungen entweder
ganz kurz sind, oder auf wenige Zeilen sich
beschrgnken; ganze zusammenh~ngende Ketten von
Entlehnungen, wie sie z. B. in Schwiegers
"Geharnschter Venus 11 aufgedeckt wurden, finden sich
bei ihm ~usserst selten. Es h&ngt damit aufs engste
zusammen, dass die Mehrzahl der Entlehnungen
·
Husserlicher, forrnaler Natur ist. Es handelt sich
seltener um solche vorbildliche Stellen, die den
Inhalt und Charakter eines ganzen Gedichtes
bestimmen k8nnen, als um Entlehnungen ~usserlichen,
entbehrlichen Aufputzes, allgemeine gelAOfiger
Vorstellun~en oder Erfahrungssgtze.
Stoffliche
Entlehnun;:en im eLzentlichsten Sinne konnte ich nur
verh~ltni~mgssig w~nige nachweisen; wo dies aber der
Fall 1st, da erstreckt sich dann die Beeinflussung
nicht auf ein oder zwei Zeilen, ·sondern gew8hnlich
fiber einen gr8sseren Abschnitt. So1che Entlehnungen
machen dann oft den eigentlichen Inhalt der
betreffenden Gedichte aus. Aber in keinem derartigen
Gedichte schliesst sich Fleming genau an sein
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Vorbild an, sondern er fibernimmt bloss das nakte
Motiv; in der Gestaltung und verwertung dieses
Motivs 1st er selbst~ndig. In solchen verfahren
sehe ich einen h8heren Einfluss der antiken
Literatur, denn hier handelt es sich nicht um
gusserliches Copieren, sondern um innerliches
Erfassen und Wiedergeben.
Aber-solche h8here Aneignung ~st, wie gesagt,
_selten; in der fiberwiegenden Mehrzahl der F~lle
schiebt Fleming seine Erwerbungen aus der r8mischen
Dichtung ~usserlich ein.
Es werden zungchst die einzelnen Entlehnungen und
Anlehnungen,

d~e

zusa~menh~ngen,

irgendwie mit Flemings Todesmotivik
erw~hnt

und kurz behandelt.

Es sollte mit

diesem Kapitel klar werden, dass Flemings Ausfilhrung des
fremden Gutes fast immer

ist.

selbst~ndig

Meistens 1st

das geborgte Motiv nur ein Teil des gesamten Begriffs, wie
zum Beispiel "Vaterland" eigentlich nur mit dem Frelheits=
tod zu tun hat.

wie Tropsch schon sagt, werden die

Entlehnungen oder Anlehnungen auch als gusserlicher
Schmuck zum eigenen Gedanken benutzt.
II.

DER TOD TRIFFT JEDEN

Der Tod trifft jeden, den Reichen und den Armen, den
Jungen und den Alten.

Dass der Tod "gleiches Recht hAlt",

findet in PW II J, J Ausdruck.

D~s

Thema "gleiches Recht"

hHtte Fleming aus Horaz• c. III, 1, 14 f.

Aequa lege

Ilbersetzen k8nnen; der Kontrast- jung/al t 1st jedoch eigene
Dichtung, eventuell auf dem Ubi-sunt-Motiv basiert.
,.
:·\1

Tod

is~

.

eine

G~ilckssache,

·-----

nach

o

.

II 9, 9-16, denn

~so

Der
muss

der K8n1g fort, der Eseltreiber bleibt" (Glilck =Fortuna).
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Be~

einer Stelle aus Horaz• c. II, 3,· 21 ff. 1st der

Begriff dhnlich. 1
Jugend schfitzt nicht vor dem Tode. 2

Das Thema, "die

Jungen wie die Grauen sind stets dem Tode reif" (PW II 2,
.35-37) zeigt

ei~e

Anlehnung an Horaz c. II, 18, 29 ff.

Das Thema, dass der Tod in.der Blilte des Lebens auf

3,

ein Zeidhen g8ttli?hen Willens weist,3 1st in PW II
1-2 und in PW II 4, ~7-28 zu finden.

Die zwei Stellen sind

sinnverwandt mit Man. Glog. VII 15 (fiberschrift).

Die

°O'berschrift ist fast ein wortw8rt11·ches "Abstehlen 11 von
Plautus' Bacch. v· 816 f.:
Fleming:
Plautus:

Quern Deus diligit, juvenis moritur.
Quern di diligunt, adulescens moritur.·

ftberall 1st der Tod. 4
11,

Dieser Begriff aus Epigr. XII

7 ("mars semper ubique est") hat keine entsprechende

Stelle in den Deutschen Poemata.

Die Stelle hat sinn=

vergleichende Bedeutung mit Martials IV, 60, 5 ( Nullo
fata loco possis excludere:

.9Jd!!!

~

venerit ).

Der Begriff, aus dem Reich der Toten kehrt niemand
zur&ck,5 steht in
1st ·bei Catull

J,

o

II 1, 13-15.

Tropsch &bersieht einen ~hnlichen

11 f.

1 Tropsch, a. a. 0.,
2 Tropsch, a. a.

93.

JTropsch, a. a. 0.'

s.
s.
s.

4Tropsch, a. a.

s~

~5.

0.'

0.

Eine entsprechende Stelle

J

5Tropsch, a. a. 0.'

93-97.
94-95.

s. 95-96.
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Satz bei Seneca in Ad Marciam XXII.

Dass kein Mensch dem

Tod entrinnen kann (PW IV 54, 175-176), sagte schon Horaz
in S. IJ:,

Die

1

J, 281 ff. -·
Metapher--w~e

die Blumen verwelken, so stirbt

auch der Mensch--hat zwei Formen.
Frage,· wann

wi~d

verw~lkt

und dann blilht, auch
2
das Leben einer Toten wiedergeben (PW II 1, c, 7-8).
Die andere Form

die .Zeit, die

Die eine Form stellt die

bek~agt

die Tatsache, dass die Natur

jlhrlich.wiederlebt, der Mense~ jedoch kornmt nie zurilck
(PW II 2, 43-51 und Sylv. IX 1, 7-9).3

Beide Begriffe

las sen sich auf Ho.raz' Friihlingslied c. IV, 7 zuruckf8hren. 4

III.

NACHRUHM DES DICHTERS:

UNSTERBLICHKEIT

Die Auffassung, dass der Dichter durch sein Schaffen
die Unsterblichkeit erlangen kann, war schon in der Antike
ein bekanntes Thema.5

Tropsch behandelt mehrere Gedichte

mit diesem Motiv aber das einzige nicht-lateinische 1st
PW IV 53, 421-425, das auf Horaz oder Ovid zurlickgeht.
Sylv. VII J, 33
1 ff. und

f.;

Sylv. VII 9, 1 ff.; Epigr. IX 40·,

ft
3 sind weitere Be is pie le des Motivs,uber das

Tr ops ch f olgenden Bericht gibt:
1 Trop6ch,
~
a. a. 0.,

2

.
Tropscn, a. a.

JTropsch, a. a.

4

.

Tropsch 1 a • a.

.5Tropsch, a. a.
6
.
Tropscn, a. ao

s.
0.' s.
0.' s.
0. 1 s.
0.' s.
0.' s.

95.
96.
96.
96.

42-45.
42 ..
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Die Mehrzahl der auf den Nachruhm des Dichters
bezllglichen Xusserungen hat Fleming Horaz u. zw.
vornehmlich dessen "Exegi monumentum" (c. III, JO)
nachgebildet.

Flh· sonstige Stellen aus Flemings Di ch tung, wie z. Bo PW IV

7, konnte Tropsch keine Entlehnungen nachweisen. 1
IV • , VERGJtNG LI CH KE IT
D1eses_Thema
seines Werks.
Unbest~ndigke1t

Er

b~handelt
~gngt

Tropsch

~uf

Unte~su~J:'lung

die

Seiten 82-99
mit dern Motiv der

an, wechselt dann zum Motiv der

verg~nglich=

keit der Zeit 8ber und ab Seite 85 geht er.auf die
Verggnglichke1t der Natur ein.
Flemings

Dich~ung

sind:

II 9, 2
III 6, 202-207
IV 54, -28 & 107 f.
IV 5, 7 f. & 12
0 II 11, 36

PW
PW
PW
PW
0

S
S
S
S

Die betroffenen Stellen in

0 IV 35, 35 f.

0 IV 36, 71 f.
0 v 11,. 39 f.
0 v 18, 62

6 v 19, 5 ff. & 46

v

32, 129-131
III 51, 1
IV 32, 9
IV 49, 17 f.
IV 58, 12

Sylv.
Sylv.
Sylv.
Sylv.
Sylv.

Sylv. V, 4, 4
Sylv. IX, 3, 2, 18
Man. Glog. IV, 29,

II, 1, 20
II, 22, 13 f.
III, 7, 33 ff.

III, 8, 32

III, 9, 31 f.

5

Die Menge der Stellen weist auch auf 41e entsprechende
Menge der Belegstellen

der antiken Dichtung hin.

au~

zeigt sich mit diesem Thema

besonder~

Fleming

virtues in ·der

Verflechtung fremden Gutes mit seinem eigenen Schaffen.
1 Tropsch, a. a.

o.,

S.

45.

In
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den Schlussbemerkungen ilber seine Analyse von PW III
ti

6,

.

202-207 schreibt Tropsch uber Flemings Gebrauch der antiken
Quellen: 1
•

4

..

-

-

Also vier, vielleicht sogar f8nf verschiedene
Stellen (davon drei aus Ovid) haben Stoff oder
Ausdruck flinf Zeilen abgegeben. Dass Fleming die
Stellen nicht zu seinern zwecke eigens zusammen=
gesucht hat, ist klar. Eine so kllnstlich willkilr=
liche verflechtung wlirde kein Gedicht von der
epigrammatischen Kilrze und zutreffenden SchArfe
geben, wie das Flemingische_ ist. Ein absichtliches
zusammenschweissen hgtte zu Breite und Verflachung
ffihren milssen. Man hat also hier ein vorzilgliches
Beispiel filr Flemings lebendige Belesenheit vor sich;
fllr ein angeschlagenes Thema fallen ihm e~ne Reihe
von Belegstellen ein, die er freier und unfreier
verwertet.
• ••

Von den in diesem.Capitel herangezogenen einund=
zwanzig Belegstellen entfallen auf Horaz zehn, auf
Ovid acht, auf Catull, Tibull und Columella je eine.
Aber an Wicht1gke1t
des
Einflusses bleibt diesmal
..
_tt
Horaz hinter Ovid zuruck.
Auch in diesem Abschnitte sind die Entlehnungen
nahezu ausschliesslich formaler Natur. ftuss~rlicher
Aufputz wechselt rnit ganz allgemein gehaltenen
Betrachtungen ilber die Unbest&ndigkeit alles
Irdischen ab; von einem seelischen verhgltnisse des
Dichters zu dem Inhalte der Entlehnungen 1st hier
nichts zu sp8ren.
V.

UNVERGXNGLICHKEIT DER DICHTUNG

Die zwe1 Stellen aus den Deutschen Poemata, die in
Bezug auf d1eses Thema am ausffihrlich~ten behandelt werden, 2
s1nd PW I

5, 55-56

und PW IV 44, 9-14.

PW I

5, 55-56

im Wortlaut und im Inhalt einer Stelle aus ovids
1

2

.

Tropsch~

a. a. 0.'

Tropsch, a. a.

Q

•I

s. 88-89.
s. 36-38.

1st
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Metamorphosen verwandt.
denn das

Gedi~ht

PW IV 44, 9-14 1st 1nteressanter,

wurde spgter.als PW I 5 geschr1eben und

es zeigt also, wie sich Flemings dichterische

Selbst~nd1g=

keit entwickelt hat~~.
Fleming zieht •.. zwe1 sehr nahe verwandte lateini=
sche Gedichte heran, verschmilzt beide miteinander
und schmilckt das Ganze mit einigen neuen zuthaten
aus.
Die Stelle von Horaz, c .. III JO, 1 ff., weist auf den Stolz

des Dichters, dass er ein ewiges Denkmal gerichtet hat, h1n.
Fleming in PW IV 44, 9-14 !ersucht dagegen eines zu
err1chten.

Horaz und Ovid, die gewissermassen als Anreger

gedient hatten, sind llberzeugt, ihre Dichtung wird ewig
bleiben.

Fleming sieht nicht ein ewiges Leben filr seine

Dichtung, dennoch bleibt sie bis zum Weltuntergang (Vers 14).
Nicht alle Stellen, die das Motiv der Unsterblichkeit
der Dichtung aufweisen, ahmen direkt ein r8misches Original
nach.

Nachdem Fleming das Motiv fibernommen hat, verwandelt

er es, so dass "die Ausfilhrung selbstflndig ist 11 • 2 Hier lebt
der antike Einfluss nur mittelbar fort.
VI. DIE DICETUNG VERLEIHT
LEBLOSEN SACHEN UNSTERBLICHKEIT
DiesBs Thema

wurd~

den Tod, knrz besprochen..

1m Kapitel V Uber den Dichter und
verse PW IV 54, 85-112 und PW IV

44, 31 ff. zeigen eine Anlehnung an Tibull, bei dem dasselbe
1

Tropsch~

a. a.

2 Tropsch, a. a.

o.~

S. 37.

o., s. 38.
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Thema zu finden ist.
selbst~ndig, dep~

Wiederum 1st hier Flemings Ausfilhrung

4as Thema wird von ihm ·erweitert und

ausfilhrlicher behandelt. 1
VII.

DIE METAPHER DER DICHTUNG ALS QUELLE

PW IV 39, ,1""'.'10 1st ein vergleich zwisct;ien der Dichtung
und einem

rtkle~nen

.schvmchen Fluss '~ (Ve rs ) ) •

Der

Bach" _(Ve;r-s 8), einm~l. "hell~ floss" (Vers 9) und

11

11

kleine

hM.ufig

fibergossen" .(Vers 6), ist jetzt trlibe und ilberschwemmt von
Traurigkei t.

Weg.en der

bessers dichten 11

'(

Tr~urigkei t

kann Fleming "nichts

vers 26).

PW IV 39, 1-10 scheint eine gewisse !hnlichkeit mit
Ovids Trist. III, 14, 33-36 aufzuweisen.

Was das Thema

dieser Arbeit betrifft, so benutzt Fleming nverdirbt" und
"stirbt" an der Stelle.

"Die fremde Flut" der Traurigkei t

verdirbt den La.uf des Flusses, indem die Uf'er ilberschwernmt
werden.

Tropsch vergleicht

mit dem wort

fregere

Die Stelle bei Ovid,

11

verdirbt 11 (Fleming, Vers 5)

im lateinischen Text (Ovid, vers

JJ).

ingenium fregere meum mala , bezieht

sich auf die Stillegung der Phantasie wegen des Unglilcks der
verbannung.

Fleming schreibt zwar von Dichtung, die Stille

ist jedoch sinnverwandt, da die Phantasie die Dichtung
erzeugt.

Die Stelle Ovids

be~i~ht

sich sow1.eso auf "den

Grund der Schw~chlichkeit der •.• Gedichte 11 • 2
;\,.

1

.Tropsch, a~ a. 0.,
2Tropsch, a. a.
0.'

s~

42 •

s .. 46.

Fre~ere

, die
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ich hler als "Stilllegung" ilbersetzt habe, 1st wohl
_frI'gere --ich f1nde Flemings Gebrauch "verdirbt" sehr gut.

1

Im.Vers 26 klagt Fleming, er k8nne "nichts bessers
di ch ten" •

Die Traurigkei t

us tirbtn . "sein klares Wasser"

(Vers 6) •.

"Stirbt" ist eine t'rberi:!etzung des Wortes

2erii t

aus Ve.rs 36 der Ovidischen Stelle. 2

VIII.

VATERLAND

Alle drei Beispiele, die Tropsch ?espricht, haben
e1ne Verbindung zum Todesmotiv.
auf den Heldentod·.

o ·rr i,

22-26 bezieht sich

In diesem Falle 1st die Berei twilligkei t

zu sterben nicht total a.us Va terls,ndsliebe 1 wie Tropsch

meint.

Es

h~ndelt

sich hier um den ritterlichen Tod,

"Tap:ferkeit und Treue" (Vers 21), in dem Wunsch "frei se1n
wollen oder tot" (Vers JO).

Dennoch bezieht Tropsch die

Stelle, verse 22-26, eventuell richtig auf Horaz.
Khnliches steht auch im andereri Beispiel O IV 21,

74-76.

Es bezieht sich ebenfalls auf einen ritterlichen

Tod im Dienste der Christen gegen "die blassen Heiden"
( vers

44), die auch "Hunde" ( Vers 52) genann t werden.

Dieses Gedicht 1st eine Aufforderung und wird deswegen mit
rhetorischen Stilelementen aufgebBJ.lt.

Die Stelle O IV 21,

74-76 wird mit einer Stelle von Horaz verglichen.
1 vgl. Charlton T. Lewis und Charles Short, A Latin
Dictionary (Oxford : oxford University Press, 19.58), S. 781,
Spal te 2, ":friger~".
2

Tropsch, a. a.

o., s. 46.
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Das letzte Beispiel

i~t,

wie die anderen zwei, eine

Aussage Uber den ritterlichen Tod.

PW IV 54, 210 schl~gt

"die ~itterliche Faust" ~nd "macht den Landsman frei'' (Vers
pie Stelle, die ~uf _Mart~al zur8ckgeht, 1st da~

211).

Statement, "Wer.tot 1st, niltzt nic~t mehr" (Vers 207).

Der

Tote kann aiso nicht gegen den Feind und f8r das vaterland
klmpfen.

In ~en Versen 215-228 dreht Flem~ng die Rede weg

vom Krieger und stellt sie auf sich selber, und
den Didhter 8berhaupt.

~eshalb

auf

In diesem Lichte gesehen, ist die

Bemerkung Tropschs besonders gut am Platze:

"~o

ein

vaterlgndisches Gedicht etwas Wesentliches oder individuell
Empfundenes enth&lt, dort ist Fleming selbst&ndig."1

1

Tropsch, a. a.

o., s. BJ.

IX.

Im ersten Kapitel

DER PETRARKISMUS
d~e~er

Arbeit wurde erwghnt, der

Petrarkismus sei _ein_ System, von dem der Dichter seine
Motive Ubernehmen k8nne.
bliebe jedoch

j~dem

Die Ausfilhrung dieser Motive

Dichter

fre~.

Wie frei die Darstellung

tats&chlich 1st, ist_ein~ Frage, be1 deren Beantwortung
die Meinungen weit auseinandergehen.

Pyritz, der erste,

der den Petrarkismus als System und nicht als E1nfluss
direkt von Petrarca sah, spricht sehr negativ fiber die
Ausfilhrung:

sie sei e1ne blosse Schablone.

Fechner,

in Der Antipetrarkismus, 1 sieht einige Dichter, wie Opitz
zum Beispiel, als Gegner des Petrarkismus aber sie benutzen
petrarkistische Motive, um ihre Kritik auszudrUcken.
Forster in The

1£l Fire sieht den Petrarkismus als

experimentelles Mittel, um eine neue Poetik zu schaffen. 2
Mason goes on to say: 8 The points are lifted from
various sonnets and other· poems of Petrarca but, so
abstracted and reassembled, they refuse to cohere
or suggest a limiting form. A poem like this could
go on for ever, or at least until the whole
Petrarchan stock were exhausted. rt might have been
put together by a committee, each member contributing
a borrowed comparison." one may agree with this and
1

.
J8rg-Ulrich Fechner, Der Antipetrarkismus (M&nchen
Fink, 1970), S. lJ-21.
2

,
Leonard Forster, The Icy Fire : Five Studies in
European Fetrs.rchisai (Cambridge -Cambridge University
Press , 1 9 69 ) , S ·. 7 6 & 8 J •
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still not think.that a poem ·thereby stands condemned;
as a five-finger exercise in the use of Petrarchan
diction, it is at least meritorious, and I see no
pressing reason to regard it as anything else • • • •
. The attraction of Petrarchism to people who were
trying to create a n~w poetic diction was that they
needed something to imitate and here was something
supremely imitable.

Ob Fleming bemilht war,
jedoch f~aglich.

~ine

neue Poetik zu schaffen, 1st

was immerhin die selbstlindige Ausffihrung

betrifft, widmen Pyritz und Ingen das letzte Kapitel ihrer
Bilcher dem Thema, dass innerhalb des Systems doch eln
selbstHndiger Ausdruck zustande komme.

Ei~e

Ode bietet ein

Beispiel, wie Fleming das petrarkistische Gut verwendet.

I. VERGLEICH ZWISCHEN FLEMINGS
"ARIA" 0 V 3 ("AUF DIE ITALIANISCHE WEISE:
0 FRONTE SERENA")
UND PETRARCAS GEDICHT-GR5BER-NUMMER 161
AUS DEM CANZONIERE

Im Titel des Gedichts

~eist

Fleming auf eine

1tal1enische vorlage, die jedoch nicht angegeben wird, hin.
"Die s£mtlichen vier franz8sischen Vorlagen ••• und zwei der
italienischen (O V 2 und O V 3).sind unbekannt", schreibt
1
Pyritz.
Es wird hier versucht, zu zeigen, dass O V 3 eine
freie Nachbildung eines Gedichts aus Petrarcas Canzoniere
ist.
Struktur.
Gedichten

Auffallend ist zun1chst einmal bei beiden

weitge~end

das Erscheinen des O-Lauts.

Strophen beginnen mit dem gleichen Ausrufungswort,
1

Pyritz, a. a.

o., s. 87.

Alle

o.

Be1
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Flemings Gedicht steht ein O am B~ginn des ersten und
letzten verses jeder Strophe.

Dieses Ph~nomen erschei~t

bless in der ersten Strophe des italienischen Gedichts.
Flemings ode weist durch Wiederholung eine strengere
Struktur als das italienische Sonnet auf (ausgenommen die
erst~

.

Strophe).

Die zweite Strophe des italienischen

Sonnets beginnt dreimal mit_o. _Fleming ilbernimmt die
dre~fache

O-Erscheinung und, well sie die zweite Strophe

1st, Wiederholt er die 0-0-0 Struktur zweimal.
zweiten Strophe sind zwei Verse, die nicht mit

In der

o

anfangen;

die letzten zwei Verse der zweiten Strophe beginnen vielfach
mit O, werdep in beiden Gedichten innerhalb der Verszeilen
weitgehend mit dem O-Laut unterbrcchen.

Auffallend ist auch

der Gebrauch von O in der zweiten Strophe bei Fleming und
der ersten bei Petrarca:

o ••. !

o ••• pronti!
0 fero adore!
0 possente ••• ! o ... core!
O occhi ••• , occhi non •.• , ••• fonti!

o ... memoria!

O Sonne der Wonne
0 Wonne der Sonne
O Augen, so saugen
Obwohl

Flem~ng

seine verse nicht mit einem Ausrufungszeichen

unterbricht, wie

Pe~rarca,

die gleiche Zahl _von

zeigen die beiden Gedichte_etwa

A~srufungszeichen

auf--Fleming

9,

Petrarca 10--eine Zahl, die filr beide Dichter ilberm&ssig
gross 1st.

Eine bestimmte Struktur im Gebrauch von

Ausrufungszeichen lAsst sich jedoch nicht aufweisen, weder
bei Petrarca ·noch bei Fleming.
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Flemings Gedicht geht von dem strengen verfuss
In P~trarcas Gedicht endet jeder vers ~it

u•uu•u aus.

demselben Versfuss.

tiber den Gebrauch dieses Fusses schreibt

D8rrenfeld: 1
Opitz verwarf dreisilbige Ver.sfllsse, und Fleming
hat nur ein einziges Mal in_einer frilheren Ode, einem
aus dem Italienischen ilbersetzten Tanzliedchen (0 V
3), Doppelsenkungen erprobt.
Von der Struktur

ausge~end,

Gebrauch des Vokales

o,

zu

einmal im Hinblick auf den
zw~iten

1m Hinblick auf den

gleichen verfuss, l~sst sich von beiden Gedichten Folgendes
behaupten:

Fleming hat entweder das italienische Original

vor Augen gehabt oder es wenigstens gut im GedHchtnis
behalten, als er 0 V
Inhalt.

3 gedichtet hat.

Nicht nur in der dusseren Struktur, sondern

auch im Inhalt sind vergleiche zu ziehen.

Flemings

O Augen, so saugen
Das Licht meiner Auge!
erinnert an

g occhi miei, occhi

.'
!1.Q.!?. gia,

~

fonti!

Die Augen, so saugen, kommt dem italienischen Wort

fonti

nahe, das hier als Tr&nenquellen zu llbersetzen 1st.
Ebenfalls ist "o liebliche Wangen 11 dem

Q bel viso

M.hnlich.

Selten gibt Fleming seinen Gedichten einen
italien~schen Titel:

"Auf die ItaliAnische Weise

Q. fronte

serena • Der Titel gibt einen Hinweis auf ein italienisches
&.
.
1

.

_
Eva Dilrrenfeld, Faul Fleming und Johann Christi3n
Gilnther : Motive, Themen, Formen, Dissertation Berlin 1963
(Tilbingen : 1964), S. 96.
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vorbild:

in dem Gedicht Petrarcas 1st von

die .Rede--aber

viso

(Gesicht) und

3erena

fronte

nicht

(Stirn) sind

sinnverwandt.
-.. F1.emings Gebrauch von
••. , ich sterbe
Ich sterb•, ich verderbe
m8ge vom italienischen
••• ~ voi nude ombre

~

polve

kommen.

Der italienische Herausgeber Dino Provenzal

erklllrt

polve

das Wort

als

~entili arnanti

QI:§.

morti • 1

Hier 1st

polve --Pulver--mit den deutschen W5rtern "sterben"

und "verderben" in Bedeutung gleichzusetzen.
Nach dem Schema des Begriffs "Petrarkismus", wie er
von Pyritz dargestellt wird, haben beide Gedichte folgende
petrarkistische Themen gemeinsam:
1.
2.

3.
4.

Geliebte als Tyrann
Todesmotiv
Augenmotiv
Wangen-Angesicht-Motiv

Doch verwendet Fleming eine Reihe petrarkistischer Themen
und Motive:

unerwiderte Liebe; wangen-Motiv; Kuss-Motiv;

Himmel-Motiv; Augen-Motiv; Sonnen-Motiv; Todesmotiv; Geliebte
als Arzt {"heile!"), Geliebte als Engel, Tugend- bez. FrommMotiv, Geliebte als Macht Uber

de~Liebenden.

Trotzdem sind

diese Themen und Motive in einer Weise verwendet, die dem
yorbild ilberhaupt nicht Ahnelt.

Der Inhalt der Gedichte 1st

1 Francesco Petrarca, Canzoniere, hrsg. v. Dino
Provenzal, Biblioteca Reclam (Milan : 1969), (Gr8ber-)
Gedichte Nr. 161.
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grundverschieden:

Petrarca drilckt.ein starkes Weh aus,

Fleming ein Sehnen und Verlangen im Sinne "Komm, eile zum
Lieben".

o

V 3 1st. helter, _liedhaft, positiv:

beginp.en,/O Himmel auf Erden".

Die Geliebte hat die Macht,.

den Liebenden himmi1sch glilcklich zu machen.
1st keine vers8hnung:

"O himmlisch

____ _

Bei Petrarca

............... e•l mio male •
qual

Das Motiv des Todes ist bei Petrarca der Ausdruck
eines vergleichs, tote_ oder lebendige Seelen sehen ihren
Leid, das so stark ist, dass beide Tote und Lebendige es
sehen k8nnen.

Bei Fleming 1st das Sehnen so stark, es

wirkt physisch t8tl1ch; der Liebende braucht deswegen die
he1lende Krart der Geliebten.
Fleming 1st seinem Vorbild keineswegs sklavisch
gefolgt.

Das Vorbild, insofern es benutzt wird, wird bei

ihm zur freien Nachbildung und h8chstpers8nlichen

II.

Aus~age.

DIE tffiERSETZUNGEN.

Von den Gedichten, die Fleming ins Deutsche ilbersetzte,
weisen nur filnf einen zusammenhang mit dem Todesmot1v auf.

Die hedichte sind:

PW V

5, ?;

~W

O V 4, 21-22 & J1-J2; S IV 6, 5.

V 7, 2; PW V 8, 7 & Jl-32;
PW V 7, 2 enth!lt das

Thema der mit einem Pfeil t8~enden Augen (eine Abwandlung

des Amor-Themas).

In PW V 8,

7

sind Reichtum, Geld und

andere.Schgtze ohne Wert (tot), verglichen mit dem Wert d.er
Liebe.

PW V 8, 22 "es ist ein totes

KUs~en"

bezieht sich

auf Kilssen als Erwiderung der Liebe (vgl. auch PW

v

8, 26-
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28).

Q V

4,

21-22 1st· ebenfalls_eln Motiv der erwiderten

Liebe durch einen t8tl1chen Kuss.
auf Hero und Leander:

S IV 6, 5 bezieht sich

der Tod hglt ihn nicht zurilck, zu

seiner Geliebten zu schw1mmen.

Bisher weisen Flemings

Obersetzungen keine Thematik des Tades auf, die er nicht
von irgendeinem petrarkistischen Dichter hgtte fibernehmen
k8nnen.

Drei Gedichte sind aus Heinsius ilbersetzt (PW V

PW V 5; O V 4) und man k8nnte sagen, Fleming hat eine
gewisse Vorliebe filr Heinsius, a~~~ dies 1st ffi~ eine
Untersuchung des Todesmotiva allein.nicht massgebend.
Der Gebrauch des Todesmotivs in PW V 5 1st jedoch
wichtiger al~ die anderen ftbersetzungen, denn Verse

7-8

weisen eine Ausdruckssteigerung aur. 1
Wichtiger ist die andere Tendenz zur Steigerung
~ussere H&ufung in
ErsJheinung tritt--so, wenn in PW V 8, 2 das einfache
possedere Guarlnis doch Schdtze~ Geld und Gut
·
verdeutscht wird--, dann .aber vor allem als
Verst~rkung der AffektMusserungen.
Kr~fitg
verdeutiichend wird so aus dem gemoet des He1ns1us
e1n treuer Mut (PW V 4, 4), aus seiner Antithese:
••• die my de strijt andoet,
Die acht ick boven al
die schMrfere:
••• die mir den Tod antut,
Die acht' ich Allem vor.

a.es Ausdrucks, die zun&chst als

(PW V 5, 7-8)

Die Tatsache, daBs die letztgenannten F£lle den
sonst 30 ilberaus wortgetreuen ebersetzungen aus dem
Hollgndischen entstammen, gibt ihnen noch besonders
Gewicht.

III.
ALS
1

HYP~RBOLIK
ELEI~ENT

UND ANTITHETIK

DES PETRARKISMUS

Pyritz; a. a. o., s. 106; die N~mmer des zitierten
Gedichts wird jedoch von mir angegeben.

7;
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Flemings
durchha~cht

~1ebeslyr1k

1st stark von

Pet~ark1smus

und, was das Todesmotiv betrifft, begegnet einem

hier.ein anderes System als bei der nicht-L1ebeslyr1k.

Das

Mot1v .. wird zwar mit H~nlichen Stilmitteln aufgebaut, aber
der Inhalt ist anders.

Beim Ausdruck des Todesmotivs

werden hAuf1g.Hyperbolik und Antithetik verwendet.

Pyritz

beschre1bt den Gebrauch d1eser petrarkistischen Stilelemente,
indem er von der Lyrik Scaligers spricht, dessen Poemata
Fleming kannte. 1
Im ersten Bande seiner "Poemata", vor allem in dem
Zyklus "Thaumantia", 1st alles versammelt, was
petrarkistischer Formwille je erdenken konnte, sind
Antithetik und Hyperbolik als Stilprinzipiel mit
der Konsequenz des Wahnsinns durchgefilhrt. Auch
den Antipetrarkismus hat Scaliger in sein Repertoire
mit einbezogen. Auch wenn er sich, wie in den
"Manes Catulliani••, als R8mer schminkt, grinst uns
doch jeden Augenblick die Jammermiene des Petrarkisten
an. Die Sinnenfreude des Catull geht ihm recht
grilndlich ab: er filrchtet, sterb~n zu milssen, wenn
er die Liebst nackt erblicken sollte •••• (Die Liebste)
hat in der Tat nichts Menschliches mehr: sie ist
ein kolossalisches Gespenst, e1n blitz- und feuer=
speiender D~mon geworden. Wenn s1e ein Veilchen·
ans1eht, dann welkt es schon van der ungeheuren
Glut dieses novus Sirius; wenn s1e 1hn ansieht, dann
werden ihm Haar und Au~en zu Asche. Sein Herz aber
wird merkwilrdigerweise-unter ihrem Blick zu Eis,
wghrend er doch das Els der Flilsse schmelzen kann.
Einmal fordert Scaliger die Liebste auf, ihr Haar am
Feuer ihrer Augen oder den Flammen seiner Brust zu
trocknen. So welt kam es mit der Metaphernwelt des
Canzoniere!
Eln anderes Beispiel zeige die Antithetik
Scaligers: die Blurnen, die sie schickte, brennen,
von den Augen der kalten L1ebsten angezilndet; seine
Flamme~ aber 15schen d1ese Glut.
Im ilbrigen 1st die
Lieb~ dieses Dichters auf alle F~lle Tod:
1st die
Geliebte hart, stirbt er; ist sie hold, stirbt er
auch; ob
bei lhr oder fern 1st, er stirbt; sieht
sie 1hn an, stirbt er vor Hitze; sieht sie weg, stirbt

er

1

Pyritz, a. a.

o.,

S.

154-155.

12.3
er vor Kdlte. Es gibt fiberhaupt und schlechterdings
keine Gelegenheit, die diesen Dichter nicht
veranlasst, seinen Tod alsbaldigst anzukilndigen.
Wie eine Parodie erscheint das Ganze; bedenkt man
aber dieses Mannes Wirkung, der sich selbst Fleming
in seinem "Suavia" nicht entzog, so 1st man doch
gen8tigt, ihn ganz ernst als das zu nehmen, was
er ist: ·als Exponenten einer kftnstlerischen
Richtung, der drei Jahrhunderte lang Europa wie
einer Psychbse unterlag. Dass die Liebe Scaligers
Fiktion is~, eine Spekulation a4f dichterischen
Ruhm, das glaubten wir ~hm gern auch ohne seine
Versicherung. Filr die Mehrzahl der Petrarkisten
wird das glelche gelten; der Italiener Ludovicus
Pascalis spricht sich zur gleichen Zelt ilber den
Wanrheitsgehalt erotischer Klagelyrik g3nZ
prinzipiell und unbefangen aus.
Fleming 1st
virtuoser im Gebrauch von petrarkistischen
.
.
Elementen, aber dieses

Bei~piel

sollte dazu dienen, eine

Ahnung davon zu vermitteln, wie im Petrarkismus die Liebe
dargestellt wird.

Filr das Todesmotiv, das als Stilelement

von wesentlicher Bedeutung 1st, sind zwei Kennzeichen, ganz
allgemein gesehen, dass der Liebende stirbt, wenn die
Geliebte hold 1st und auch wenn sie unhold ist.
IV.

TOD ALS ADJEKTIV

Beispiele des Gebrauchs der Hyperbolik im Ausdruck
des Todesmotivs findet man in S IV
S IV 82 u.a.m.

In S IV

50, 8

48; S IV 50; S

IV

96 und

ist der Glanz der Jungfrau

so sc~8n, dass eine Blume dagegen matt erscheint:

"Filr

diesern Glanze stirbt der Blumen sch8nste Zier" (S IV

50, 8).

In S IV 48, J-6 ilbertrifft die Sch8nheit der Jungfrau die
Sonne, so dass die Sonne "sich zu Tode grime".

In S IV

10-11 stehen seine schamroten Finger "wie sterbende

96,

124

Geberden 11 vor der Pracht ihrer roten Lippen.

·az,

Und in S IV

12 ist die Geliebte ein "Exempel einer Gunst, die Tod

und Leben trutzt" •.
Das Wort "Tod" w:ird also penutzt, um den Ausdruck der
Huldigung so welt wie m8glich zu steigern.
V.. TO'D WEGEN ERWIDERTER
UND UNERWIDERTER LIEBE

Im Petrarkismus bilden vielleicht zwei grBssere
Gruppen:

der Tod als Folge

~rwiderter

Liebe und der Tod

als Folge unerwiderter Liebe.

Ein Beispiel·des Todes wegen
1
unerwiderter Liebe ist O V 20, 29-32.
.

Kan ich denn keine Huld' erlangen,
so lass mich die Gunst·nur empfangen
und wolle doch mit mir,
dass ich stracks sterbe hier!
(0 v 20, 29-32)
Umgekehrt jedoch stirbt er auch, wenn sie die Liebe
erwidert:

2

Mein Lieb,das· zornig war,das lacht mich freundlich an
so dass ich von sonst Nlchts als Freude sagen kan.
Ich fllhle noch den Tod durch alle meine Glieder
(S IV 63, 2-4)
VI.
1

Vgl. a. 0 IV

1-2; 0 v 6; 0 v 13,
S IV 19, 1 & 11-14;
S IV 61, 2-4.

DIE LIEBE-KRIEG-METAPHER

23, 5-6; 0 IV 48, 9-16 & JJ & 44; 0 V 5,
17-19 &"23; 0 v 23, 6-7; 0 v 35, 9-16;
S IV 55, 3-4; S IV 58, 3-4 & 9-10;

2 Vgl. a. 0 IV 4, 19-24; 0 IV 5, 1 & 19-20; 0 IV 47,
29-30; 0 v 32, 1-4 & 43-49 & llJ-116 & 1Jl-1J3; 0 v 33, lJ &
31-36; S IV 9, 1 & 6-10; S IV 53, 1-4; S IV 59, 1-J & 12-14.
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zwe1 Beispiele der antlthetischen Ausdruckssteigerung
·r1ndet man in der

~iebe-Krieg-Metapher.

Das eine Beispiel

kommt_aus PW III 7,· 2JJ-2J6.
.

-

Es 1st auf Nichts gerneint,

als nur auf lauter Leben./
Nichts als der Tod bleibt tot.
Wolt ihr mir Glauben geben:/
der Feind, der euch ~o trutzt
und fordert stolz herffir,/
der hat so dfinne Haut,
so weiches Fleisch als ihr./
(PW III

7, 2JJ-2J6)

Diese Stelle bezieht sich auf die Brautnacht und 1st ein
Wortspiel aus ttLieben kommt Leben".

Das

w~rtspiel

wurde

schon im dritten Kapitel auf Seiten 27 und 28 dieser Arbeit.
erwghnt (vgl. also auch PW III 6, 46J).
die A.ntithetik betont auch die Idee
Leben":

11

In PW III 7 trggt

durch Liebe kommt

"dass ihr au.s dieser Schlacht das Leben bringen

salt" (Vers 2J2).
Das andere Beispiel reiht sich ebenfalls in die
Verbindung des Tades mit dem Liebeskrieg.

Dieses Beispiel

1st der Gebrauch von "Todn anstatt "Streit" in der
ftbersetzung aus Heinsius (Fleming, PW V 5, 5).

Da die

Steile auf Seite 121 dieser Arbeit schon besprochen wurde,
braucht sie hier nicht wiederholt zu werden.

VII.

DER TeiTEN:JE LIEBESGOTT

.zwei in der Renaissance beliebte Themen, die soheinbar
erst im frilhen 16. Jahrhundert geprggt wurden, sind das

Motiv des blinden Arnors und das Motiv des t8tenden
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In der Dichtung Fl~mings kommt das Motiv
2
des blinden Amors o~ne das Todesmotiv aus, wAhrend das

L1ebesgottes.1

Motiv des t8tenden Amors mit mehreren Todesmotiven
verbunden wird.
Hymen, Venus und der Knabe,
der die Lleben filhrt zu Grabe,
da nichts als der Tod bleibt tot,
die begleiten sie, die Lieben,
die sich freuen und betrilben
fiber der nun nahen Not.
(0 III 12, 19-24)

In

oV

18, 19-2g wird es

~lar,_dass

Fleming die von Amor

erzeugte Liebe meint, wenn er vom t8tenden

Li~besgott

spricht:
Ich schw8re bei den Flitz• u.nd Pfeilen,
darmit der kleine Gott uns zwingt,
dass.ich mich lassen Ubereilen
diss, was mir nun den Tod fast bringt.·

(0 v 18, 19-22)

In 0 V 25, 53-56 t8tet Amor; in versen 5-8 1st auch
Natur-Gleichlauf mit dem Liebenden (dem Toten).
Blitz, Regen, Nebel, Sturm und Wind
sind mich zu t8ten ganz gesinnt,
das Wetter schlggt zusamrnen
mit Gfissen und mit·Flarnmen.
(0

v

2.5, 5-8)

Und du, o Stifter dieser Not,
Kupido, dem ich flehe,
bist du des Himmels st&rkster Gott,
so wehre diesem Wehe!
O Kind, o Knabe, gross van Macht
1

Vgl. Erwin Panofsky, ?tudies in Iconolo~y : Humanistic
Themes in the Art of the Renaissance, Harper Torchbooks Nr.
TB/1077-(New York : Harper & B.ow); Edgar Wind, uAmor as a
God of Death" in pagan ri:ysteries in the Renaiasance
(London : Faber & Fsber, Ltd., 19b8°):-S. 152-170.
2

PW III 2 '· 372 j 0 V 12, 16 & JO.
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nim deinen Diener doch .in Acht,
der sich erbeut, sein Leben
in deinen Tod zu geben.
(0
D~r

v 25, 49-56)

Sinn der O V 39, 21-30 & 37-40 1st etwa folgender:

indem Amor t8tet, so 11ebt Anemone.
tot.
1st

Well
N~ren

seinen

si~

tot.

liebt,

h~t

·.Aber.w~il

Schmerz~n,

wegen

Weil sie liebt, 1st

sie Schmerz.

Weil sie schmlrzt,

sie llebt, 1st er jetzt von

ih~er

Unhold Uber sein Sche1den=

milssen erzeugt. (Verse 7-~), befrel~.
~ach dir~ du Harte,
bin ich es, der ich warte!
fuhr Amor auf.
Stracks sank sie nieder,
kam auch zu sich nicht wieder,
so starb sie drauf.
Den toten Geist
streut Amor aus f8r Samen,
bald wuchs ein Kraut, das nach der Nymfen Namen
noch itzund heisst.
(0

v

39, 21-30)

Neren ist tot
von Anemonens Schmerze:
ich werd' entfreit durch Anemonens Herze
von aller Not.
(0

v

39, 37-40)

In 0 II 16, 31-JJ und in PW V 12, 4 t8tet Amor mit
seinem Pfeil:
aus deiner Bogen Kunst und t8tenderi Geschossen
(PW V 12, 4)
Und in 0 III 16, indem Amor Pfeil und Flamme· t8tet, so
lebt der Tote als Liebender:
Amor bot ihr bald die Spitze
_
mit dem Plitze,
den er gleich auch schnellte los.
Drauf f&llt unser Br~utigam eben
ohne Leben
in der Kr~~ter grilnen Schoss.

~1e
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Da·kam Zynthius~ ~er sch8ne,.
mit Get8ne
durch den dicken Dannenwald
Alle die gesamten Feinde
wurden Freunde,
und der Tote lebte bald.

(0 III 16, Jl-42)
VIII.

K0RPERLICHE AUSWIRKUNGEN

Das verhgltnis des L1ebenden zur Geliebte~ wird
siqhtbar gema.cht, indem C.er seelische Vorgang des Liebenden

"in k8rperl1chen Auswirkungen" 1 versinnlicht wird.

Motive

st~nd~ge Schlaflosigkeit; bleiches Gesicht; Gelenke ohne

Kraft, Adern ohne Slut; k&rperliche Abmagerung als Sympton
"
d er Liebeskrankheit; Korper
ohne Mark und Gebein, u.a.m. 2

"In S IV 93 schildert (Fleming) seinen seel1schk8rperlichen zustand als vorstadium eines gewissen Todes."J
Ach, Amor, fleuch geschwind und sags ihr eilen4 an.
Es ist um mich geschehn, ich lieg' in letzten Zilgen.
Das Blut 1st ausgedorrt,·das heisse Mark versiegen,
ich singe selbst mein Lied, ich Tod~ naher Schwan.
Ach, el le, ·sag es ihr. Es is t um mi ch ge tan.
Die Wichtigkeit der Pein ist Uber mich gestiegen:
Das mftde Herz klopft, ich kan nicht Odem kriegen.
Es ist rnir m8glich nicht, dass ich mehr leben kan.
Jedoch, verzeuch noch hier, bis mein gewisser Tod
dich fertigt bald von hier. Diss kanst du hoch bewehren 1
Ich brenne lichter Loh und schwimm 1 ln meinen Zehren.
1

Pyritz, a. a. 0.

1

S. 216.

2 vgl. Pyritz, a. a. o., s. 217. Dass Opitz.Son. 27,
9-14 die m8gliche Quelle filr Flemings S IV 93 war, ~bersieht
Pyr1tz v8llig~

3 pyritz, a. a. o., s. 225.
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Erz~hls ihr, was du siehst, von meiner Todesnot.
Ich kan nicht totarm sein. verschonen mich die Flammen,
so schl~gt diss Tr&nenmeer doch fiber mich zusammen.
(S IV 9J, "An Amorn 11 )

Das_vorstadium des gewissen_Todes in S IV
"Stockung der Lebensfunkt1onen" 1 in S IV

93 wird eine

63, 4-6:

Ich filhle noch den Tod durch alle meine Glieder,
die Wangen wurden blass, die Augen sunken nieder,
das Herze ward mir Blei.
(S IV 6J, 4-6)
In O V

40, 9-16 ist, wie in S IV 63, 4-6 der Tod schon

vollzogen:
Nicht gl~ub' ich, dass die letzte Not
mir gr8ssre Qual kan machen.
An mir lebt nichts nicht als der Tod,
der stark ist in rnir Schwachen.
Das kranke Herze windet sich,
die matten Augen brechen.
Nichts denk' ich, Liebste, denn an dich,
doch kan mein Mund nichts sprechen.
(0

v

40, 9-16)

L"ber die antit~etische Darstellung des Todes in zwei
II

Sonetten von Fleming aussert sich Pyritz so:

2

Zwei volle Sonette sind der breiten Ausmalung
dieses psychophysischen Phgnomens gewidrnet, einander
M.hnlich in der motivischen Einkleidtmg.
Ill S IV 24
wird Amor gebeten, ein Bild des Dichters in seiner
jetzigen Verfassung zu entwerfen und es der Liebsten
zu bringen, von deren Sch8nhe1t er so ungestalt
geworden ist--ob sie sich bei solchem Anblick nicht
vielleicht zur Gilte kehren mBchte. In Son. IV 93
wird Amor an die Geliebte abgefertigt, 1hr milndlich
von den Qualen des Dichters zu berichten. Von
Hoffnung ist keine Rede mehr.
--Die Ausdrucksmittel
nun, mit denen die Liebesnot in jenern Bilde und in
diesew Bericht sinnf~llig gemacht werden sell, sind
wieder wesentlich dieselben. Trli..11engewohnte Augen
1

Pyri tz, a. a.

o. ,

Pyritz, a. a.

c., s.

2

S. 218

218.
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todblasse Wangen, bleiche, trochene Llppen, matt und
siech geword~ne H~nde und F8sse (Son. IV 24);
ausged8rrtes Blut, verslegtes Mark, Herzklopfen und
Atemnot (Son. IV 93)--das sind die Kennzeichen der
Liebeskrankheit, wie sie die Welgerung der Frau
herv~~ruft.
Wenn nun noch eindringlichst gesagt
wird, dass diese Krankheit unabwendbar zum Tade
ffihren milsse (Son. IV 93), so ist ein Xusserstes an
hyperbolischer Auftreibung geleistet.

In S IV 93, 14 wird der L1ebende im eigenen
"TrHnenmeer" ertrHnkt.
die

Tr~nen

In S IV 100 gibt ihm der Blick auf

der Geliebten "ein solches Herzklopfen", er

sdirbe, wenn. sie nicht bald aufh8rt, _zu weinen.
H6rt auf, sonst wird mir noch vcn euch der Tod getan,
indem ihr mir erweckt ein solches Herzklopfen.
(S IV 100, 7-8)

O Angsttau, der mein Eerz' hat matt und welk gemacht,
ists noch nicht gnung, dass du bisher dich um hast
wilst du dich, rnich und sie in eine Grube fgllen?
(S IV 100, 12-14)

brach~

In der letzten Strophe, in Versen 12-14 also, werden die
Trlinen als "Angsttau" angeredet.

Die TrM.nen werden

anthropomorphiert, indem sie angeredet werden, aber

~uch,

indem sie sich selber, die Geliebte und den Liebenden t8ten.

IX.

SEELENRAUB

Das ~otiv des Seelenraubs 1st filr den Petrarkismus
ein wichtiges, denn--wie pyritz

erw~hnt--wird

das Thema

von Petrarca sowie von vielen Petrarkisten durch ~ie
Jahrhunderte hindurch verwendet. 1 Filr Petrarca .. ist es ein
existentielles Thema. 2
1
2

Es ist jedoch schwierig, das Thema

pyritz, a. a. Oo, S. 192-196u
Pyri tz, a. a. O., S. 193.
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bei Fleming genau zu bewerten, denn das Motiv erscheint
in seinen Werken in mehreren variatlonen.
Des Seelenraub-Motiv findet man in drei variationen
(zwei h!ngen mit dem Todesmotiv zusammen):

Seelenr~ub

Kuss; Seelenraub ohne Kuss; und Seelenraub im Traum.

mit
Die

Stellen, in denen ftas Seelenraub-Motiv vorkommt, sind
ftbers~tzungen oder Freigsstaltungen nach Gedichten anderer

Poeten.

_Die drei Gedichte, in denen das Motiv des

Seelen~aubes mit Kuss vork?mmt, sihd fibersetzungen aus

Heinsius und Barth (PW V 1; PW V 2 und das denen verwandte
"Zahnstocher"-Gedicht FW V 4).

Auch die Basia, die zum

Thema geh8ren, hier aber nicht behandelt werden, da sie
.

lateinische Gedichte sind, sind ebenfalls frbersetzungen.
PW

y

1

18 schreibt Pyrltz einer Nachbildung aus Barth zu.

Diese Nachbildung besteht als PW V 1, so dass PW V 1 der
2
praktische Urheber von PW V 18 ist.
Ich meine, dass
Pyritz mit dieser Ansicht zu weit geht, da die Gedichte
einander kaum Hhneln, dass ausserdem das Motiv des
Seelenraubs beiden Gedichten gemeinsam ist.

Aber auch hier

1st der Wortlaut im Ausdruck des Motivs vorn einen zum anderen
Gedicht verschieden.

Fernerhin sehe ich PW

v

18 als ein

Gedicht mit dem Motiv Seelenraub ohne Kuss, nicht wie in
PW V 1, das einen Seelenraub mit Kuss ausdrBckt.

fiber

PW V 18 schreibt Pyritz auf Se1ten 195-196 seines Buches:
1

Pyritz,

a~

a. 0.

~

2 Pyritz, a. a.
0.'

s. 195.
s. 196.
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Innerhalb der deutschen Lyrik hat Fleming das
Seelenraub-Thema--ohne ·ausgesprochene Kussbeziehung
--einmal selbstgndig behandelt, in PW V 18. Auf ·
die flehentliche Bitte des Liebenden an die Frau,
ihm sein gefangen~s Ich zurilckzugeben, folgt e1ne
pl8tzl1che Wendung und paradoxer Schluss:
Doch gieb mich nicht aus dir!
Ich mag nicht in
·
m1ch kehren.
Kein Tod hat_Macht an mi~, du kanst mich leben
lehren.
Ich sei auch, wo 1ch sei, bin ich, Schatz nicht
bei dir,
so bin 1ch nirnmermehr selbest in und bei mir.
Auch hier 1st freilich nur die Formung selbst~ndig.
Der gedankliche Gehalt und motivische Aufbau 1st
restlos jenem Gedicht des Caspar Barth entnommen,
das Fleming in PW V 1 paraphrasiert hatte.
Der Seelenraub im Traum erscheint nicht·1m zusammen=
hang mit dem Todesmotiv.

X.

DIE EINZELNEN FRAUENSCHe,NHEITEN

Im Petrarkismus werden "die einzelnen FrauenschBn=
1

.

heiten" --die k8rperliche Sch8nheit der Frau~--aufgezMhlt und
panegyris1ert.

Die Geliebte hat zum Beispiel: 2

••• das Antlitz wie Diamant (S IV 97, 9); die Wangen
wle Rosen (Suav. 16, 29-JO) oder Karneol (S IV 97,
11); die Lippen duftende Tore (Suav. 16, J4 ff.),
Korallenpforten (S .IV 99, 9), rubinengleich

S IV 97, 10), von einer Silsse, der gegenilber
Konfektzucker wie Wermut schmeckt (PW III 6, 404 ff.);
die Haare von Gold (Suav. J4, 1; S IV 5, 1),
·
goldener als die Tilrme von Moskau (S IV 77, 1-6);
die H~nde wie Weinreben (Suav. 16, 45 ff.), edler
als jeder Edelstein (S IV 97, 2-J); die Brilste wle
Marmorbglle (Suav. 16, 40 ff.).
.
Dlese Gattung der petrarkistischen Lyrik bezeichnet Smith
1
2

Pyri~z,

a.

a~

Pyritz, a. a.

o.~

S! 167.

o., s.

168.
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"encomiastic poetry~, die e~ne bestimmte Struktur aufweist. 1
Das Todesmotiv wird, mit Ausnahme des schon unter "k8rper=
lichen Auswirkungen"
G~sichtsteile

erw~hnten

TrAnen-Motiv, auf drei

beschrgnkt, n&mlich auf den Mund, die Wangen_

upd auf die Augen.

D~s

Todesmotiv lgsst sich innerhalb der

encomiastischen Lyrik Flemings also ke1.ne besondere Struktur
auffinden.
Der Mund (einschliesslich

Lippen~Motiv).

Flem~ng

benutzt eine Bienenmetapher in S IV 16, um zu deuten? dass
ein Anderer, der den silssen Mund der Geliebteri kilsst, von
ihr--der "Honigmeisterin"--zu Tade gestochen werden sollte.
Das Gleichnis hat ilbrigens eine lange Geschichte: 2
Es begegnet zuerst in der altindischeb Liter~tur,
dann finden wires bei Lukrez ••• , bei Horaz .•• , be1
Seneca ••• , in der Sp~tantike bei Macrobius •.• ;
vielfach im Mittelalter und in der Renaissance belegt,
scheint es dem Theoretiker des Barack fast
unentbehrlich. Ausgespielt hat es dann in de~
franz8sischen Literatur nach Sainte-Beuve, in der
deutschen seit Herder, in der englischen nach Swift.
·Fleming ilbernimmt, wie eigentlich in fast allen seinen
Entlehnungen, bless das n¥te Motiv, denn--soweit
festzustellen ist--ist seine Ausfilhrung vollkommen
selbs~gndig.

In O V 23 gibt die Geliebte dem Liebenden

Leben, indem sie ihn kilsst.
Bis hieher bin i~h tot,
nun.hat es keine Not.
Sie, meines Lebens Leben,
1

Herbert William Smith, The Forms of Praise in the
German Poetry of Paul Flewin9 ffb09-164oT; Dissertation
University of Wisconsin (1950).
2

Ingen, a.· a.

o., s. 37.
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hat m1r diss wiede~geben,
was uns den Mund macht rot.

(O V 23, 6-10)
In O V 4, 21-24, e~ner ftbersetzung aus Heinsius• late1nischer
Dichtung, stehen mehrere.petrarkistische Motive
nebeneinander:
dass sie mir gab ihren Mund
der mich t8tlich machet wund; .
da mein' arme Seele webt,
da sie wohnt und allzeit lebt.
( 0 v 4 J 21-24-)
Indem sie ihn kilsst, so tBtet sie ihn auch.

Sie nimmt 1hm

die .Seele weg (Motiv des Seelenraub·s), so dass er durch die
erwid.erte Liebe stirbt, seine See le jedoch

1~

ihr lebt.

Indem die Geliebte ihm ein Lac11en gibt, 1 so bedeutet
dies auch eine Erwiderung der Liebe, deswegen wird er wieder
ein lebendiger Toter:
Drauf gab sie ein Lachen dreln,
das nicht kBnte sachter sein.
Diss besinnet so mein Sin,
dass ich tot bei Leben bin.
(0 v 4, 29-32)
Augen.
k8nnen t8ten.

Die Augen, indem sie ihn liebevoll ansieht,
In PW V

7, 1-4, einem Gedicht, das ebenfalls

eine tiberdetzung aus Heinsius ist, macht eine Anspielung
auf die t8tende Bogenkunst des Amors:
Ach, Jungfrau, es 1st satt.
Der Pfeil von deinen Augen,/
der sich in mich verkroch,
der wegert mit den Tod./
Mir wgre Sterben Lust;
das will ja ganz nicht taugen;/
1

Vgl. a. S IV 63, 2-4.
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weil ich 1m Leben bin, .
so bin ich in der Not./
(PW V

Die

Tr~nen

7, 1-4)

der Geliebten t8ten auch.

In S IV 100

Wirken die Trlinen t8tlich auf den K8rper des Liebenden.
In S IV 84, 6-8 1st die k8rperliche Auswirkung weniger
stark; er bittet die Geliebte, mit ~em Weinen aufzuh8ren,

ehe er

verge~t.

wangen.

Dieses Motiv wird ein einziges Mal rnit dem
In S IV 24 ~ird Amor gebeten, den

Todesmotiv verbunden.

L1ebenden mit totblassen wangen abzubilden.

Im vers 12

wilnscht der Liebende, dass die Geliebte "desto eh' zur
Gilte sich mag kehren".

Daraus schliesst man, er 1st tot,

weil· sie ihm die Liebe irgendwann nicht erwidert hat:

-mal' Wangen, die der Tod heisst seine Mitgesellen
(S IV 24, .3)

XI.

HITZE UND TOD

In der N~he der Geliebten erzeugt sie irn Liebenden
eine Hitze, die t8tet.+
die Hitze, die dich kreischt,
die treibt mir den Schweiss/
des kalten Todes aus.

( S IV 44 , 2-: 3 )
XII.

GESCHENKE UND TOD

Geschenke von der Geliebten werden Anregungen zur
1

vgl. a. S IV 9.3, 6 ff.
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dichterischen

Huldigun~. 1

Das Todesmotiv wird in einem

~inzigen Gedicht dieser Art verwendet, n~mlich in

S IV 41.

In diesem Gedicht 1st dem Liebenden _ein Armb8nd so wichtig,
er wird die Gabe mit ins.Grab tragen:
Du mehr als edle Gabe,/
solst auch.mit dieser Hand,
der deinen, gehn zu orabe,/
wenn m1ch bedecken soll
mein blasser Leichenstein./

(S IV 41, 6-8)
XIII.

DER ABSCHIEDSSCHMERZ

Das Abschiednehmen von der Geliebten ·unterstreicht
Flemings Unbestgndigkeitsvorstellung und erzeugt ein Motiv
"Reisen und

~ieben 11 • 2

Das "Reisen und Lieben"-Motiv wird

zwar nicht mit dem Todesmotiv verwendet, aber das Motiv
des Abschiednehmens wird mit dem petrarkistischen
Todesmotiv gestaltet.
Mein Unglilck ist zu gross,
zu schwer die Not,
so mancher Herzenstoss
dreut mir den Tod.

( 0 v 32' 1-4)
Von Scheiden k8mmt mir alle Not;
diss mach mich blass filr rot,
ffir lebend tot.
(0

v

Derselbe Gedanke steht auch in O IV
S IV

32, 54-56)

J6, 35-36; 0 V 25, 5-8;

47, 7-8 und S IV 74, 7-8.
In O V
1

2

25, 5-8 wird auch die Teilnahme der Natur am

Vgl. a. Pyritz, a. a.

o., s. 176.

vgl. PW III 6, Seite 79.
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Menschengeschehen ausgedrilckt.

In Versen 141-147 der O V

·32 befindet sich das Motiv der Kosmos-Sympathie.
In O V 27, einem Abschiedsgedicht, nennt er die
Geliebte sein "Lebens Leben" und seinen "Todes Tod".

Das

Polyptoton ist eine verwendung des Themas, die Geliebte als

Schenke~in und Nehmerin ,des Lebens. 1

... wenn er

sich auch ZU Tode leQt_in der Pein der
Trennung, die Liebste hat die Macht, ihrn das Leben
zurBckzuschenken (Od. V 32, 43 ff.).
Schliesslich wird die Geliebte schlechthin mit
Leben und Tod.ihres Dichters gleichgesetzt. Wie
bei Opitz: mein Leben vn~ mein Todt, 0eisst es be1
Fleming gesteigert:
Lebe, meines Lebens Leben,
Stirb nicht, meines Todes Tod. (Od. V 27, 25 f.).
XIV.

DAS MOTIV·DES TOTEN LEBENS

In diesem Motiv stehen die W8rter "Tod" und "Leben"
nebeneinander nicht unbedingt in einer Spannungsbeziehung.
Wenn Fleming in PW III 6, 460-461 oder in

o

V 6, 1-2 mit

den zwei w8rtern ·spielt, steht der Grundbegriff doch, dass
der Liebende als "tot" bezeichnet wird. 2
0 V

Manchmal, wie in

6, kann man das Wort "tot" beziehungsweise "Tod 0 mit

"Liebe" ersetzen und die Bedeutung des Gedichts wird klar.
Fleming zeigt sich besonders virtues in solchen
Wortspielen.

Es scheint seine eigene Ausdrucksart zu sein.

Doch gibt es m8gliche Vorbilder aus den Werken von Opitz,
1

Pyritz, a. a.

o., s. 229.

· 2vg1. a.·o v 4, 31-32; o v JJ~ o v 35, 11-12; o v 40,
11-12; 3 IV 24; S IV 53, 2; S IV 58, 9-lOo

1J8
Tebaldeus, Lernutius oder Heinsius.

1

Von den Beispielen,

die Pyritz heranffthrt, zu beurteilen, ist Fiemings Ausdruck
stark abweichend bis vollkommen selbst~ndig.
nach _meiner Meinung Pyritz
kompliziert.

1

Dennoch ist

Analyse dieses Motivs unn8t1g

Man fragt sich deshalb, ob er Flemings Formel

"Tod gleich Liebe"_versteht, denn der Kommentar beschreibt
aber nicht erkl~rt.

2

XV.

DER TOD DER GELIEBTEN

Fleming spricht auch konkret vom Tode:

in dem Fall

1st der Tod kein seelischer.
Rubelle ist tot, Parthemie begraben·
(S III 62, 6)
Der hiesige Ausdruck ist gefasster im Vergleich zu der
Aussage fiber Glogers Tod (PW II

7).

In S IV 79 steht der konkrete Tod der Geliebten
seinem seelischen Tod beim Abschied gegen8ber.
Rubelle die ist tot, Rosille lebt nicht mehr,
die sch~ne Basilen, die muss ich nun·verlassen.
( S IV 79, 1-2 )
Vor mir fleugt auch mein Tod,
darmit ich dermaleins ja m8ge nicht genesen.
(S IV 79, 1.3-14)

XVI.
1

2

SCHLUSSBETRACHTUNG

S • Py ri t z , a • a • o • , S • 2 JO •

vgl. Pyritz, a. a.

o., s.

229-232.

139
zusa~menfassend

d5rfen zwei Stellen von Pyritz zitiert

werden • 1
Die Vorstellung der Liebe a.ls Krankheit auf der
anderen Seite entwickelt eine reichere Zahl
(wichtiger) Motive: die physischen Wi~kungen der
L1:ebesqual, des Anblicks der Geliebten, Veri.·.rirrung
und Verfall des leidenden Minners werden analysiert
und topologisiert. Der ins Erotische gewendete
Todesgedanke--jene ilberzeugung vom Sterbenmilssen aus
Liebe, vom Todbringenden der Liebesweigerung-gelangt nicht nur zu st&rkerer Geltung, sondern
auch bereits zu metaphorischer Ausweitung und
zuspitzung:
etwa wenn Bernart von Ventadorn
bekundet, der Kuss der Herrin gebe Tod,. oder gar
wenn er das Auf und Nieder seiner Empf indungen in
anithetischer Formulierung dahin ausspricht, dass
er hundertmal am Tage sterbe und wieder auflebe.
Die Stellung von Mann und Weib iat nunmeh~ ein filr
allemal fixiert; sie ist vBllig inkommensurabel
geworden. Er ist der hingegebene Sklave, verzehrt
von Glut, gemartert von tausend Q,ualen, ein lebendiger
Toter; s1e ist die allgewaltige Zauberin _und
grausame Tyrannin, die .selber gegen jede Liebes=
regung gefeit erscheint. Die petrarkistische Liebe
1st ein Meer von Schmerzen; die M1ttel petrarkistischer
Llebesdarstellung aber sind ins Masslose ausgetriebene
Antithetik und Hyperbolik, beide genghrt aus ·dem
von Petrarca bereitgestellten Ausdrucksfonds, wie
auch die Preismotivik Petrarcas und selbst sein
Husseres Sch8nheitsideal ilbernom:nen werden. Aber
Petrarcas reiches, alle Nuancen aussch8pfendes,
alle Register beherrschendes Vokabular an zarten
und hoh~n Worten f'ilr die Herrin wird von dem
Petrarkismus auf wenige grobe Griffe reduziert.
Sein Reichtum an seelenvollen Wendungen und
vergeistigenden Schilderungen weicht einer-freilich ~leichfalls bei i~m angebahnten~-handfesten
Materialisierung ~ller psychischen vorg~nge und
Beziehungen. Das Zeitalter der Formel bricht an:
sie wird-zur Urzelle des dichterischen K8rpers •

.In diesem Kapitel wurde versucht, zu zeigen, wie
Flemings Gebrauch des

petr~rkist~sc~en

Todesmotivs

~eineswegs

bloss formelhaft ausgefilhrt wird, sondern wie er eine
1

Pyritz, a. a.

o., s.

130-131 und

147.
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nuancierte, selbstll.ndige Aussage eines seelischen Phl:i.nomens
erzeugt.

KAPITEL X

DAS MEMENTO MORI
Das Memento

mori--bed~nke,

dass wir sterben

ist ein Zitat aus der Bibel, aus ps. 90, 12.

m~ssen-

Der Begriff

1st also sehr alt, wichtig schon zu Zeiten, als das Alte
Testame~t

geschrieben wurde, 1st jedoch eine Aussage aller

Zeitalter.

Was das Memento mori von einem Erlebnisspruch

unterscheidet, 1st., dass das Mot1v Uber die Jahrhunderte
hin ein ziemlich festes System bildete.

Der Begriff wird

also mit bestimmten Themen und Motiven dargestellt.

Ingen

bezelchnet diese Themen und Motive "Aufbauelemente".
Bestimmte Gedichtsgenren, wie zum Beispiel das Trostgedicht,
sind besonders geeignet, das Memento mori auszudrilcken.
pas System hing eng von der Predigt ab, die wiederum stark
mit der Rhetorik verbunden war.

zwar weisen sich

Unterschiede zwischen der Predigt und der Darstellung des
Memento mori auf, aber die beiden benutzen vielfach dieselben
Aufbauelemente.
Dem ganzen System, wie Ingen es

beschre~bt

und es

spezifisch suf das_ 17. Jahrhundert tezieht, folgt Fleming
nicht streng.

Er benutzt nicht alle Aufbauelemente und

sein Ausdruck ist m&ssiger und weniger

"schw~lstig"

als bei

den anderen Dichtern, aus deren werken Ingen seine Beispiele
heranzieht.

Fleming vermeidet alle Grobheiten, wie die
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. 1

Gebein- und Verwesungsdarst~llungen.

Es wfl.re unm5gl1ch zu

ze1gen, dass Fleming von dem System abhgngig war und s~ine
Gedichte nach_dem System schrieb.

Aber es ist m8glich, dass

er ein1ge seiner "Aufbauelemente" von der Predigt oder von
der

L~ktilre

der Erbauungsliteratur erhalten

werden hier die

11

h~tt~~

Deswegen

Aufbauelemente 11 des. Memento mor1, die sich

auch bei .Fleming auffinden lassen, geschildert.
Ein Element des Memento mori ist die Vanitas, die oft
mit

de~ Blume~-Metapher

dargestellt wird.

hat den Zweck, die Wandelbarkeit und
Irdischen auszudrilcken.

Die Metapher

Unbest~ndigkeit

des

Fleming benutzt die Metapher; doch

in S II 1 geht er noch weiter in der Aussage fiber die
Unbest~ndigkeit,

indem er das menschliche Leben als

Flilchtigkeitserscheinung beschreibt.

Unter Vanitas sind

ebenfalls die anderen Metaphern filr den kurzen Bestand des
Lebens zu sehen:

Rauch, Nebel, ein geschwindes wetter=

_leuchten, u.s.w.
Noch ein Aufbauelement ist das SterbenmUssen:

die

unab~nderliche Todesverfallenheit aller Menschen, aller
St~nde.

Das Sterbenmlissen ist, wie Ingen das Motiv

beschreibt, mit dem Ubi-sunt-Motiv verbunden.
Motiv spielt im

17.

Das Ubi-sunt-

Jahrhundert kaum noch eine Rolle, aber

eine Spur ·nielleicht bleibt in Flemings C. II 9, 9-16.
steht, dass Reiche und Arme sterben milssen.
1

Vgl. Ingen, a. a.

o., s. 256-260.

Dort

Das Motiv h&tte
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er, w1e Tropsch me1nt, von Horaz oder von Seneca ftbernehmen
k8nnen; der Begriff war. jedenf·a~ls im 17. Jahrhundert noch
lebendig und Ingen wilrde meinen, Fleming h!tte das Mot1v
vom allgemein bekannten Memento rnori her genommen.
Die Warnung, noch eine Darstellungsform des Memento
mori, ist eine Aufforderung zur Busse, damit man erl5st
werden ~~nn.

zwar sorgt Fleming u~ sein silnd1ges Leben,

obwohl fast ausschliesslich nur in den frfiheren Gedichten,
aber.er

scihri~b

.nur ein "Bussgedicht" (S I_2).

Dennoch

wird die "Warnung-" mi t einigen j\ufbaue:lementen. dargestell t,
die auch bei Fleming aufgefunden werden k8nnen.
Unbest~ndigkeitsdarstellungen

Die

werden dazu benutzt, den

Menschen vor dem nahen Tode und dem nahen letzten Gericht
zu warnen; der silndige soll sofort bfissen, damit er ewig
mit Gott im Himmel leben darf.

In den Warnungsgedichten

wird vielfach auf die vanitasmotivik llbergriffen, um die
Geringsch!tzung dieses Lebens und das Gut an jenem Leben
zu betonen.
mundi •

Diese Geringsch&tzung nennt Ingen

contemptus

Dieses Leben ist "Rauch", "Nebel" oder "Schein";

das Leben mit Gott ist "das h8chste Gut--das •summum bonurn'
--

11

•

1 ·ner silndige wird nochmals daran eririnert, dass Gut und

Beichturn ihm nicht helfen werden, ins Himrnelreich

h2:.._~rizu

gelangen.
In den
erzeugt!
1

warn~ngsgedichten

wird eine gewisse Antithetik

durch den Gebrauch der UnbestM.ndigkeitsmotivik

Ingen, a. a. O. , S • SJ .
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wird der silndige an das himmlische und das irdische Leben
erinnert.

Es wird ihm auch klargestellt, dass er durch den

Tod ins Himmelreich kommen kann.

Wenn be~ Fleming die

Warnung wegflllt, SQ erkennt man in vielen Trostgedichten
noch diese Struktur.
Die Consolatio mortis besagt, der Tod ist nicht ein
ftbel, sonde~n etwas Begehrenswertes:

dieses Leben ist so

gering zu sch~tzen, dass der Tod als eine Erl8sung erscheint.
Dies 1st vielleicht der stgrkste Unterschied zwischen dem
dblichen Trostgedicht des

17.

Jahrhunderts und dem Flemings.

Fllr Fleming ist der Tod keine Befreiung;
Verbindung der kleinen und grossen
Leben gleichgesetzt werden:

~elt,

der Tod ist die
so dass 7-od und

der Tod 1st das Leben selbst.

Wenn ein Hauptaufbauelement der Consolatio rnortis die
Weltverachtung ist, so spielt dleses Motiv in den 'l'rost==
gedichten Flemings nicht die Hauptrolle, vielmehr betont
Fleming die stille Akzeptierung des g8ttlichen Willens.
Der Contemptus mundi 1st ein Tell der Unbestl!ndigkeits=
motivik, die wiederum.in einem komplexen Verh!ltnis zu

e.nderen Motiven steht, wie auf Seite 4.5 dieser Arbeit
das ganze verhHltnis geschildert wird.
Dennoch sind auch hler Khnlichkeiten zwischen Flemings
Trostgedicht und der barocken Consolatio mortis.
Consolatio mortis wird

dargestellt.

au~h

Diese Metapher

Die

mit der Metapher der Blume
l~uft

durch beinahe alle

Darstellungsformen des Memento mori hindurch.

Ein Beispiel
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des Trostes mit- der Blumen-Metapher ist PW II

5:

man soll

nicht trauern, denn jeder stirbt, genau wie eine sch8ne
Blume verwelkt.

Auch hier, wie in der Warnung, befindet

sich die Gegenilberstellung Himmel/Erde--allerdings hier
ohne dass der Tod als Befreiung angesehen wird·.

Dennoch

1st hier eine gemeinsame struktur in der barocken
Consolatio mortis sowie in Flemings Trostgedicht spilrbar •
.~iese

_The~atik

des Memento mori--Vanitas, Sterben=

mfissen, w 8 rn~ng, Consol~tio mortis--wird unterstiltzt von
der Rhetorik, die im
bildete.

17.

Jahrhundert ein festes System

Es geh8rte zur Allgemeinbildung eines Dichters,

die Rhetorik zu kennen, so dass die Theorie des richtigen
Dichtens und die Rhetorik zusammengehen: 1 die Rhetorik
bestimmt sowohl den dichterischen Ausdruck wie auch den
2
Aufbau des Gedichts. B8ckmann und Ingen3 sehen eine
rhetorische Struktur in Flemings Gedichten.

Es ist h1er

rAumlich unm8glich die Aspekte dieser Struktur zu
untersuchen; es wurde jedoch in dieser Arbeit gelegentlich

Re~e : Dichtung
und Rhetorik in der dichterischen Theorie des Barock in
i58Utschland, Studien zur deu~schen Literatu:r;--lO(Tilbingen :
1968); Renate Hildebrandt-Gilnther, Antike Rhetorik und
deutsche literctrische Theorie im 17. Jahrhundert, Marburger
BeitrM:ge zur Germanistik 13 (Mar.burg: 1966).
1 vgl. hierzu Ludwig Fischer, Gebundene

2

.

.

Paul B8ckmann, "Die rhetorische ftberform des
Selbs tgefill"!1s in der LyMk naoh Opi tzir in Formie".Sen'ichte
der deutschen DichtunE_ (Hamburg : Hoffmann und Campe Verlag,

19b.5),

S. Li-04-416.

3 1ngen, a. a.

.

o., s. 145-265·.
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gesamten
vJ.
darauf .hingewiesen •. Von a"'o•,.,

rheto~ischen

Struktur

verwendet Flemin~ nicht alle Aufbauelem~nte, dennoch lMsst
sich feststellen, dass er das Todesmotiv m1t folgenden
rhetorischen

1.
2.

J.

4.

Stilelement~n

darstellt:

Amplificatio
Fragreim
Appell an den v~rstand oder an das Gefilhl
Stilfiguren:
a. Anaphora und Epizeuxis
b. Polyptoton
c. Paranomasia
d. Antithetik
1. Himmel/Erde
ii. Zeit/Ewigkeit
11i. Antithesen der Naturbeobachtung:
· Unbestgndigkeit und vanitas·
iv. Paradoxon: Leben/Tod
e. Hyperbel
f. Asyndeton

In den Lehrbilchern des Dlchtens, in den theoretischen
Schriften also, wird weitgehend berichtet, wie die Rhetorik
dem Gedicht eine bestimmte Gestalt verleiht und wie der
Dichter bei der verwendung von rhetorischen Stilelementen

eine zierliche, festliche Sprache gewinnt, die das
eigentliche dichterische K8nnen zeigt.

Beim Barockgedicht

w1rd nur eine rhetorische Figur aufgefasst, ohne auf e1ne
Weltanschauung zurilckzufilhren.

Auch die Darstellungsform

der religi8sen Dichtung oder der Predigt beruht auf der
Rhetorik, ohne dass dabei die rhetorischen Stilmittel selber
TrHger einer Bedeutung werden.

Flemings Gebrauch des Paradox

sollte nach der Meinung Ingens besonders beispielhaft ge:

.~n,

wie der rhetorische Ausdruck ohne Weltanschauung auskornmt.
Auch wenn das Paradoxon bei einem Dichter des 17.
Jahrhunderts auffallend oft vorkcmmt, wollen wir es
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in erster Linie als Ausseres·Stilmittel betrachten.
Das gilt e. E. auch filr eine so profilierte Gestalt
wie .die Paul Flemings, in dessen Dichtungen Hankammer
jedoch das paradox als Ausdruck der ·"Zwischenlage
seines Lebens",· also aus der spezifischen historischen
Situation des Barock verstanden haben will. Im
Barack geh8ren aber Paradoxon und Antithese zu den
"Kunstgrifflein" des Dichters; sie gelten als Beweis
filr seinen Witz und sein K5nnen.
In dieser Arbeit soll gerade das Gegenteil behauptet werden:
der

Geb~auch

des Paradoxons hat doch einen weltanschaulichen

Sinn, wie eigentlich ebenfalls der Gebrauch der ganzen
Antithetik bei Fleming einen Sinn hat. 1 Immerhin behauptet
Ingen, Fleming &bernehme bestimmte rhetori~che Stilfiguren
aus den Memento

mori-Dars~ellungen.

Dies ist m8glich, aber 1

was die Rhetorik betrifft, so hgtte Fleming--wie Pyritz
meint--dieselben Stilflguren auch aus anderen Quellen, wie
zum Beispiel aus dem Petrarkismus, fibernehmen oder er h!tte
--wie Ruegenberg beweist--sie selber filr seine eigenep
zwecke erfinden k8nnen.

Ingens Besprechung der rhetorischen

Stilelemente im Memento mori 1st filr ein Verstandnis wichtig,
aber in Bezug auf Flemings Annahme solcher Elernente nicht
unbedingt {\berzeugend.

Denno ch s teh t eS) fest, dass Fleming

rhetorische.Mittel verwendet, um einen bestimmten Ausdruck
zu bewirken.

Aber der Zweck der Erbauung, das eigentliche

Kennzeichen des.Memento

mori,_fHll~

bei Fleming ganz weg.

Was ubrigbleibt, 1st eine Struktur, die

Fle~ing

filr seinen

selbstgndigen Ausdruck verwertet--wie er auch stellen aus
1

Das obige Zitat befindet sich bei Ingen, a. a.

s. 253-25.4.

o.,
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der klassischen Literitur ilbernimmt, ohne dass dabe1 das
·Original wie eine Schablone wirkt.
sucht man naqh dem

Urhebe~

dieser losen Struktur, so

st8sst man auf Flemings Lektllre, auf seine Kindheit in der
Pfarrerfamilie und auf seine
Thomasschule.

Schulbildu~g

in der Leipziger

Genaueres lHsst sich nicht feststellen, denn

Fleming schliesst sich nicht exakt an das Vorbild an,
sondern er llbernimmt bless bestimmte Stilel~mente und einige
Themen.

Anders als beim Memento mori lassen sich Flemings

petrarkistische und r8mische Quellen aufdecken.
Auch Flemings relig15se Anschauung passt nicht in das.
Schema des Memento mori ein.

Das Motiv des Kindertodes

bildet hier vielleicht eine Ausnahme.

In einem Kapitel fiber

den theologischen Hintergrund des Contemptus mundi behandelt
. Ingen das Motiv des Kindertodes, das er wiederum auch in
Verbindung mit dem Motiv des.schon seit der Geburt dem Tade
ergebenen Lebens sieht.

Ingen kritisiert die SekundMr=

literatur, die die zwei Motive als "pessimistisch"
bezeichnet~

er meint, die Motive geh8rten imgrunde nicht

zu dem Contemptus mundi, denn sie deuteten ja auf ein
himmlisches Leben. 1 . Obwohl hier Ingens These best~tigt wird,
meine ich, dass Ingen zu weit geht, wenn er Elemente der
Erbauungsliteratur in der Dichtung Flemings sieht.

Auch

wenn er PW II 14, 112 als Beispiel heranzieht, so 1st der
Vers "Wer eh' stirbt, als er stirbt, der stirbt nicht, wenn
1

Vgl. Ingen, a. a.

o., s.

J41.

er stirbt" im 17. Jahrhundert ein allgemeiner Spruch-sogar _Wahlspruch-~gewesen;1 ausserdem ist PW II 14 eher
Beispiel von Flemings Auffassung Natur-Mensch-Gott als
Beispiel der Erbauungsliteratur.

1

Vgl. Ingen, a. a.

o., s.

341.

KAPITEL XI
DIVERSE TODESMOTIVE

.I.

DAS GRAB

.Fle~ings Beschrei~ungen

friedlich.

1

des Grabs _sind fast immer

In PW II 4, einem Trostgedicht, 1st der Tod

eine Stille (und ein Leben mit Gott) • .
Ihr Leid ist ganz gestillet
und eures hebt sich an. Stillt aber eures auch,
dass sie recht ruhen mag!
(PW II 4, 16-18)
D1eser Gedanke Ubertrggt sich auf das Grab:
Wir heissen dich, Leib, unter deiner Gruft
in sanfter Stille ruhn,
bis dich einmal die Seele wieder ruft,
d1e See le, die S·~hon h8ret
·
(O II 3, 50~54)
ln 0 II 14, 79-84 ist das Grab "ruhsam",

rkflhl" und mit

1

Blumen bedeckt:
'Diesen Korb voll Anemonen,
der der Frost stets soll verschonen,
streuen wir auf deine Gruft.
Schlafe ruhsam in dem Kilhlen!
Um dich her soll ewi~ soielen
die gesunde Maienluff.
L

(0 II 14,

In O II 16,

94-95 schlummert das Gebein
II .

79-84)·
im Grab.

TOD VON BEK.4.NNTEN

Ein Studium des Gebrauchs vom Todesmotiv in Gedichten,
1

.
Vgl. Beck-Supersaxo, a. a. O., S. 61-6.J.

151
die den· Tod von Flemings Bekannten behandeln, weist keine
besondere Thematik auf.

Die Themen, die dort

verw~ndet

werden, werden auch· in anderen Gedichten gebraucht.
meisten Gedichten dieser·Art

er~cheinen

Die

jeweils im zweiten

Buch der Poemata, also in dem der Begrgbnisgedichte.

Die

Begrgbnisgedichte teilen,sich allgernein in zwei Telle:
entweder sind sie Trostgedichte (Consolatio mortis) oder
Klagegedichte •
. Z~m Tode Opitz verfasste Fleming vier Sonnette S II

S II 10; S II 11 und S II .12.
S II 9 als

Opit~

9;

Das Todesmot1v erscheint in

Erlangung eines ewigen Lebens (Verse 10-

11) und als Leben-Tod-Hyperbolik des Verses 12:

"Mein

erster Geist ist tot; und nun stirbt auch das Leben 11

•

Opitz

1st fftr Fleming so wichtig, mit dem Tod Opitz• stirbt auch
Fleming.

In S II 10, 9-10 wird Opitz "Germanie 11 genannt,

well er die hochdeutsche Dichtersprache gef8rdert hat; die
"Germanie" ist tot und begraben.

In S II 11 1st das Ruhm-

Motiv wieder zu finden, diesmal allerdings als Ruhm dieser
Welt und nicht ein durch Ruhm erlangtes ewiges Leben.

S II 12, 14 lebt Opitz im Gedgchtnis Anderer fort;

In

dieses

Weiterleben 1st offensichtlich eine variation des Ruhm-Motivs.
Es entwickelt sich hier keine grosse Abweichung von Flemings

ilblicher Todesmotivik.

Ebenfalls in den Gedichten ~ber den

Tod Gustav Adolfs (PW II 9 und S II J) entwickelt Fleming
keine neue Todesmotivik.

In versen

159-1~1

(PW II 9)

spricht Fleming vom Heldentod und ein dafilr ewiges Leben.
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In

s II

J 1st die Re.de von Gerechtigkei t im Krieg o

Der Held

Gustav Adolf, obwohl er gefallen ist, hat im Feld doch
gesiegt.
In PW II 7 1st jedoch eine seelische Erschiltterung
zu spUren, die mit der Metapher des steuerlosen Kahns
ausgedrilckt wird (Verse.25-32). 1

Aber es steht der Ausdruck

einer Erschiltterung nur in losem zusammenhang mit dem
Tod~smotiv,

denn der hiesige Ausdruck 1st n1cht Uber den

Tod, sondern der Ausdruck einer Person, die durch e1nen
Tod erschilttert wird.

Diese Tatsache 1st wichtig:

sie

zeigt die seelische Lage Flemings.

PW II 8, an demselben

Ta~

und wegen desselben

Anlasses als PW II 7 gedichtet, zeigt eine gefasstere
Haltung, obwohl auch hier Klage und Verzweiflung ausgedrilckt
2
werden. PW II 7 und PW II 8 bilden den anderen Begr9:bnis=
ged1chten eine

Aus~ahme,

insofern sie keine Klage- noch

"

Trostgedichte sind, sondern Ausdrilcke seelischer Erschutterung.

III.

DAS EIGENE LEBEN

Fleming spricht gelegentlich davon, dass jeder sein
eigenes Leben leben· soll.J
1

Die geschichtiiche E~twicklung des Motivs steht bei
Forster, a. a. o., S. 77-79.
· '2 vgl:. a. Beck-Supersaxo, a. a. O", S. 64~66.

31hnliches in PW IV J6, 79; FW IV 44, 181; PW V 5, 11.
Das sind

haupts~chlich

carpe diem-Gedichte.

1.53
Lob' Einer nun das Seine,
sein Leben, wie es se1: ich lobe stets das Meine.
Du lebst nicht flir mich: ich sterbe nicht ffir dich.
ich bleibe so filr mich.
Ein Ander• bleibe sein':

.. ( PW IV J , 7 7 -8 0 ~
In einem

~hnlichen

zusammenhang

erw~hnt

Ingen, die

Vorstellung k~me eventuell von Luther: 1
-

.

,.

.

.

.

.

".

Wir seindt allsampt zuo dem tod gefodert und wirt
keyner filr den andern sterben, Sander ein yglicher
in eygner person filr sich mit dem tod kempffen.
Der Inhalt des Zitats bezieht sich nicht nur

11

auf das

pers8nl1che Ende, sondern recht eigentlich auf den
pers8nlichen Auftrag und die pers8nliche verantwortung
jedes Einzelnen.11 • 2

Nicht nur der Gedanke, dass jeder stirbt,

sondern dass.lch sterbe (und lebe), bestimmt auch die
Eindringlichkeit des Gedankens:
geht die Sprache von "wir",

11

in Versen PW IV J, 65-88

jeder 11 und "man 11 auf !lich"/

"mich" und "du"/"dich" Uber.

IV.

FLEMINGS EIGENER TOD

Selten spricht Fleming vom elgenen Tade.

Doch die

Stellen, die sich aufweisen, stehen dann auch in einer
Verbindung zur Grabschrift S II 14.

In PW IV 53, zum

Beispiel, schreibt er:
Ich habe satt gelebt. Diss bleibt ~ir ungestorben,
was ich durch Fleiss und Schweiss mir habe nun erworben,
den Ruhm der Poesie, die Schlesiens Smaragd
(PW IV 53, 27-29)
1

Ingen, a. a. o., s. 96; die Stelle ist aus der
Invokavit-Predigt von ~524 (WA 10 III; 1, 7 ff.).
2
Ingen, a. a. o., S. 96.
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E1n ~hnlicher Gedanke steht auch in PW IV
PW IV

44, 88-92 wird ebenfalls

53, 415-418.

In

d~von gesprochen, dass

Flemings dichterisches Tun nach seinem Tod nicht vergessen
wird:
Da hast du, mehr als Freund, auch mich mit dir genommen,
ein zeuge meines Tuns, das, wie gering•s auch 1st,
iedoch mein Deutschland itzt nicht ohne Liebe liest.
Ich weiss, wie hoch ich dir filr dieses bin versessen~
dass ich nach meinem Tod' auch werde nicht vergessen.
(PW IV 44, 88-92)
~
Wenn_Fleming in S II 14, 14 von seinem "Leben" spricht,
das nach dem Tade noch
dichterisches Tun:
als me in Leben 11

fortle~en

wird, so meint er sein

"An mir ist minder Nichts, das lebet,

•

PW IV 44, 153-154 drilckt die Annahme seines Glilcks,
Schick~als,

seines

aus:

~r·traut

seinem Gott, wenn er

bestimmt wird, zu sterben, er wird also freiwillig folgen.
· Die Stelle zeigt eine Reminiscenz an das Abschiednehmen
der verse S II 14, 9-10:
willig ab".

"bin ichs wert, Gott ••• und trete

Aber das Gedicht bezieht sich haups~chlich

auf Flemings Leben und nicht auf sein Sterben:

er stirbt

Willig, weil er im Leben alles getan hat, was getan _werden
"Senst Alles ist getan bis an das

sollte (Vers 11):
schwarze Grab". 1

1

.

Eine Analyse von S II 14 steht bei Beck-Supersaxo,
a. a. 0., S .. 70-73. Diese Arbei t. st-immt nicht ganz mi t
ihrer Intarpretation 8berein, dass das Gedicht Flemings
Pflichtsgefilhl ausdrilckt.

SCHLUSSBEMERKUNGEN
Untersucht man die Entwicklungslinie der L1ebeslyr1k
Flemings, so lassen sich st111st1sch drei Stadien fest=
stellen: 1
.

-

die Vor-Revaler Liebeslyrik
die Revaler Periode
die persische Reise

1.
2.

3.

Obwohl die zeitlichen Grenzen nicht festzusetzen sind,

l~sst

sich immerhin um1635 ein Wandel, der freilich schon vorher
begonnen hat, spilren.

II

Wahrend der grossen Reise war Fleming

auf sich selber angewiesen, schrieb rnehr Erlebnisdichtung
und stellte in der Liebeslyrik seine pers8nlichste Aussage
.2

dar.

Eine solche organische Entwicklung des
lHsst sich nicht aufdecken.

Tod~smotivs

In der Liebeslyrik findet s1ch

'keine solche Periodisierung und man m&sste daraus schl1essen,
dass Fleming das Todesmotiv schon fest aufgefasst hatte, als
er begann, Liebesdichtung zu schreiben.
Insofern ilberhaupt m8gl1ch 1st, eine Statistik ilber
Flemings chronologisches

verhfiltn~s.zur

aufzustellen, so erkennt man 1631, 1632,

r8mis'?hen
163~,

und 1638 als Jahre der meisten Entlehnungen.
1

.

Pyritz? a. a.

2 Pyritz, a. a.

o~?

S! 118-:-119 und 311.

o., s.

311.

D~chtung

1635, 1636,
Jahre der
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geringsten Zahl sind 1~34~ ~637 und

1639.

1635 scheint ein

wiohtiges Jahr zu sein, _denn damals begann Fleming sich
erneut mit

de~

r8mischen Poesie zu beschgftigen.

1

Aber

griechische und r8mische Texte wurO..en nicht von Fleming
geplilndert und was das Todesmotiv betrifft war die
Ausfilhrung nanezu immer selb_s.tE!ridig.

Die Entlehnungen

wurden_dazu benutzt, der eigenen Aussage mehr Impakt und
Glaubwilrdigkeit zu verleihen.
In all~n "fiberpers~nlichen Gebilden"--im Petrarkismus,
Memento mori, Stoizismus, im naturphilosophischen Christus=
glauben und in der Rhetorik--l~sst_sich ebenfalls keine
feste Periodisierung des Todesmotivs aufdecken.
1st in der petrarkistischen Liebeslyrik eine
bemerken, die eventuell auf
wir~t

1635 hindeutet.

Dennoch

~igenart

zu

Die Geliebte

als Verbindungsperson, indem sie durch ihre erwiderte

oder unerwiderte Liebe die Herstellung der Harmonie zwischen
dern Mikrokosmos und Makrokosmos kontrolliert.

Die

Auffassung hat einen Counterpart-Begriff in der g8ttlichen
Todesbestimmung.

Seinen "kosmisch geflirbten Liebesbegriff 112

hHtte Fleming von der Lukrez-Renaissance des 15. Jahr=
hunderts ilbernehmen k8nnen.
Lukrez keine

ve~gleichbare

beeinflusst hat, auffinden.

Dies1?ezilglich liess sich bei
Stelle, die Fleming sicherlich
Fernerhin entstammt von den

rund 500 Entlehnunxen aus der r8m1schen Dichtung bloss eine
1
?

Tropsc~,

a. a.

wpyritz, a. a.

s. 136-137.
o., s. 241.
O~,
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von Lukrez. 1

Dass Lukrez durch $ekund£rque+len auf Fleming

gewirkt hnt, scheint sich nicht zu bewe1sen, weil
st\listische Spu~ festzus~ellen 1st.

keine

Die Auffassung lAsst

sich ebenfalls weder im Petrarkismus noch in Paracelsus
aufdecken.
zu sein.

Sie scheint eine eigene Auffassung Flemings
Dieser eigene

Begrlf~

wirkt zusammen mit dem

petrarkistischen Liebesbegriff, dass die Geliebte auf alle
F~ile den Tod erzeugt:

erwidert
so
.
, sie die Liebe,

~tirbt

er; erwidert sie die Liebe nicht, so stirbt er auch.

Das

Zusammenwirken des eigenen mit dem ftberper$Onlichen Begriff
erkennt man ab 1635 am deutlichsten.

Der Begriff

Mikrokosmos-Makrokosmos erscheint jedoch in der frilhen
Dichtung, schon um 1631 .belegbar, und zeigt eventuell einen
Einfluss von Paracelsus.
Flemings
Wandel auf:

~ottesbegriff

weist einen datierenden.

Todesmotive christlicher Orientierung erscheinen

selten nach 1633.

Das Motiv des Heldes als Christusfigur

bleibt in der Dichtung vor 1633 isoliert.

ftberhaupt

werden die w8rter "Christ" und "Jesus" nach 16JJ sehr
selten verwendet.

Dach erscheinen die w8rter--w1e in PW III

59--so dass man nicht annehmen kann, dass die christliche
Anschauung nach 1633 an

Bed~utung

verlor.

Mit Ausnahme der

Unbestdndigkeitsvorstellung, die scnon 16J1 ausgedruckt

w1rd, .zeigen sich die meisten Parallelen mi t dem S toizismus
Daten

n~ch

1

1633.
.

Dennoch kann man einen unmittelbaren

Tropsch, a. a.

o.,

S. 137.
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zusammenhang an Hand einer Untersuchung des Todesmotivs
allein nicht behaupten.
Flemings naturphilosophischer Christusglaube tritt
beinahe ganz ohne christliches Kostilm auf.
~ein

in den frilhen Gedichten um

silndlges Leb$n und um das

Leben der seele besorgt ist, spricht er
Ein silndiges Leben

bedeut~t

Obwohl Fleming

ni~

von verdamnis.

seelischen Tod, der von der

Gnade Gottes umgewandelt wird.

Dennoch wlrd in den gesamten

Deutschen Poemata nur ein paar Mal von einer Erl8sungstat
gesprochen..
zu spilren.

Von sonstigem christlichem Dogma 1st nichts
Von Staden beweist, dass Fleming keineswegs

bemilht 1st, eine christlich-religi8se Dichtung zu erzeugen.

Der Tod ist der Weg zum Weiterleben der Seele mit Gott im
Himmel, damit werden Mikrokosmos-Makrokosrnos, Gott-Mensch,
Himmel-Erde-Natur, Leben-Tod vereinigt.

zwar verwendet

Fleming Bibelzitate und Anspielungen auf das Alte
Testament, aber er benutzt sie--wie seine Zitate aus·der
r8mischen Literatur--filr den eigenen Ausdruck (seine
tTuersetzungen aus der Bibel bilden hier selbstverstgndlich
eine Au3nahme).

Sein Gebrauch des Memento morl hHngt

--·

ke1neswegs streng von der Erbauungsliteratur ab.
Trostgedicht,

w~

-

Das

die Rhetorik qer Erbauung am deutlichsten

zu erkenne·n is t, zeigt nur eine lose Struktur, eine Ubernahll'.·9
bestimmter Motive und Themen aus der Erbauungsliteratur.
-

1.

..

.

Heinrich von Staden, pau~ Fleming als religl8ser
Lyrlker, Di3sertation Heidelberg, 1908 (Stade, 1908).
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In der Dichtung Flemings wirlrnn stets mehrere
Systeme,_Philosopqien und Themen zusammen.

In der Liebes=

ly_rik begegnet man der_Rhetorik, der Naturphilosophie,
Elementen des Stoiz1smus (wle_in S IV

73) und dem

Petrarkismus, der von allen wohl am stArk~ten vertreten 1st.
Die rhetorische Struktur 1st.in der ganzen Dichtung
durchweg zu spilren.

Aber ein bestimmtes System 1st nicht

immer gleich in allen Gedichtarten zu erkennen.

Das

geistliche Gedicht wird nicht mit Elementen des Petrarkismus
aufgebaut..

Indem Fleming den Petrarkismus nur ins Erotische

z1eht, wendet er si?h ab vom religi8sen Petrarkismus des
Jesuiten Sarbievius, dessen Werke Fleming kannte, oder eines
Friedrich Spee.
Petrarkismus aus.

Auch die Heldenhuldigung kommt ohne
Sonst ist die Thernatik, wie z. B. die

des Memento ~, nicht geeignet filr cien Ausdruck ausser=
halb einer bestimmten Gedichtart.
Wo Fleming Elernente eines ilberpers6nlichen Gebildes
fibernimmt, so--was das Todesmotiv--betrifft--verwendet er
s1e beinahe 1mmer zum Zweck der eigenen Aussage.

Obwohl

es Ausnahmen g1bt, handelt es sich hier um.Flemings
Prinziplen des Dichtens:

inner~s

Ausfilhrung oder freie Nachbild~ng.

Erfassen, selbstHndige
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